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IS therc is the view that the Six ought to off  cr the third co  un  trics a selection of  projects 
-choscn by the Six-in advance. 
Enlisting the services of Euratom 'centres and industry 
Two points came up more th an once in the group of experts. In the first place, the 
possibility of enlisting the services of the existing common research centres of Eura-
tom for  nun-nucJear  research  and  development  projects.  Several  countries  were 
strongly in favour of this suggestion. Others were very reserved, not the least because 
of the  fcar  that  a  recommendation  in  this  direction  could  too  much  influence 
discussions about the future of the Euratom organization, and also have undesirable 
repercussions  on  the follow-up  of the proposed projects for  general  technological 
co-operation. 
Secondly, sorne countries stresscd, time and again, the vital role of industry and 
the necessity of very carly enlistment of the services of industry for  rcsearch and 
dcvelopment.  It is  gratifying that the effect of this attitude is  more than obvions 
in the report. 
What now? 
It is  now up to  the  Council of Ministers  to determine which other European 
countries  will  be  invited  to  participate  in consultations  about  technological  co-
operation, and what form this will take. Besicles the applicants for admission, several 
other European countries have shown interest in these matters. It  is to be hoped that 
the consultations can be open and will not be overhampered by too concrete proposais 
from the Six. It would seem that the chances of the Council taking a decision before 
the summer partially depend on the developments in France. 
A Study on  Textile  Industries within the 
European Community 
On  the  assignment  of the  EEC Commission  Professor  de  Bandt who  is  attached  to  the  Centre 
d'Etudes  des  Techniques  Economiques  Modernes  in  Paris,  conducted a research  into  the present 
situation and medium  term prospects of textile industries withih the  EEC 
Textiles no homogeneous entity 
In his study•Professor de Bandt states that the tex'!!ile industry may not be consider-
ed to be a homogeneous entity, but should be regarded as a series ofsuccessiv'è stages 
of production which show the typical characteristics of the traditional sectors, such 
as cotton, wool, knitted fabrics and the finishing industries. Nevertheless in this same 
study he groupes the entire textile industry together in one production column, thus 
including more or less  the clothing industry. It is  inevitable that this  method of 
approach brings with. it the danger of conclusions arrived at during the research 
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bcing too broad. An approach differcntiatcd according to sectors-which very often 
have a  complctcly different structure in the various Mcmbcr States-will produce 
results and conclusions which arc more in agreement with rcality.  Because of the 
short time available to Professor de Bandt and the large gaps in the accessible basis 
matcrial and the supply of information, the second, more refined rescarch method 
has provcd to be very difficult of  e~ccution. This is one of the rcasons wh  y Professor 
de Bandt has not bee~ able to include a number of important subjects in his study. · 
Sorne of the problems that had to be left out wcre the notorious cyclic fluctuations  . 
in the textile industry and the structure of the clothing industry. This is  a  serious 
dcficiency, as the clothing industry may be regarded as a continuation of the textile 
industries to a large extcnt. Truly, therc is a close link between the clothing industry 
on the one hand and the distribution and consumption stage on the othcr hand. As 
i t is,  cyclic fluctuations find the  ir· origin for the grea  ter part in these stages, whereas 
also structural changes in the field offashion and in consumption patterns have effect 
'on the higher levcls of the textile column.  ' 
Although  the  consequences  of the  stormy  devclopment of new manufacturing 
methods and new products h~wc been mentioncd in the study, a profound analysis 
of the matter has bcen omitted for reasons mentioned above. It is  remarkeable that 
particularly under the influence of the ever increasing use of synthetic fibres to the 
detriment of the traditional fibres,  the division of branches in the textile industries 
becomes less sharp. This development gives rise to the question of whether it wuuld 
not be preferable in future to distinguish the various sectors of the  textile  industry 
according to the abject of the article produced, instead of  a division according to the 
nature of the materials worked up, which method is  used in the present division. 
This is  another point that needs further study. 
Reform of structure textile industry needed 
Anticipating  the  most  important conclusions  which  are yet  to  be  mentioned, 
Professor de Bandt states that the liberalization of trade with third countries should 
keep  pace with the reform of the structure of textile industries in the EEC. This 
structural  reform  will  result  in  ca.  200,000  to  300,000  employees  of the  textile 
industries being compulsorily retired before  1975,  on the basis of the supposition 
mentioned above. However, if the liberalization of trade with third countries takes 
place at an increased pace,  the competitive power of the EEC countries will  be 
diminished to such a degree that a drastic curtailment of the EEC textile industries 
is  unavoidable. In that case Professor de Bandt estimates the reduction of the total 
number of employees at ca. 600,000 by 1975, i.e.  nearly 30°/ 0  of the total number of 
personnel employed in the textile industries in 1963. In the following schedule (p. 136) 
the turnover and the number of employees pro sector in the EEC textile industry 
has been given for  1963. 
Although naturally in the present stage the exact number of employees that will be 
compulsorily retired within the near future cannat be stated, it is clear that-if  the 
EEC textile industries want to keep their position in an open world market in the 
long run-the question of  employment is a problem of  the first order, more so because 
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turnover  number of  personnel  added value 
mill. of  dollars  enlerprises  mill. of  dollars 
synthetic fibres  1,214  50  97,578  636 
wool industry  3,336  12,908  393,345  1,192 
cotton industry  3,756  5,008  542,487  1,521 
silk industry  1,251  4,947  151,804  458 
jute industry  439  1,748  53,362  170 
1inen industry  561  2,950  70,514  206 
knitted fabrics  2,377  30,567  392,020  1,058 
finishing industries  806  1,822  136,433  419 
other industries  1,698  22,150  227,661  752 
15,438  -82,150  2,065,204  6,412 
the various components of the textile industry within the EEC are concentrated in 
partie  ular regions. The retrenchment percentages  to be expected will vary a great 
deal for the various sectors. One of the findings in connection with this is  that the 
growth pcrcentage of the import is higher as the added value of the textile product is 
higher in  the  EEC.  Conscquently the competitive power has  been affiicted most 
in thosc scctors which rcquire most labour. 
Defect and bottlenecks 
Professor de Bandt points to a great number of structural defects and bottlenecks 
in EEC textile industries. His general method of approach, however, results in too 
much generalization. In various instances the characteristic structures of branches 
and enterprises pro separa  te sec tor, as well as pro sec  tor according to Member State 
may be valued much more positively than the impressions gained. from  Professor 
de Bandt's study would have believe. 
Wh  en Prof  essor de Ban  dt re  marks, for instance, that: 
-the present over-capacity ought to be reduced; 
-the machinery in many sec tors is outdated and is not used to full capacity; 
-there is  too  much frittering away in the production stages and the production 
processes, so that intermediate stores become too large; 
-out-dated machines are used too long, so that the productivity of  the new apparatus 
re  main~ below the acceptable level; 
-the advantages of horizontal and vertical integration are still too little recognized; 
-the internai organization and the structure of financing in the enterprises  are 
capable of improvement; 
-marketing is  directed too much to the home market and not enough attention is 
paid to an increase of the export, 
all these facts  and conclusions are more or less  true of each of the Member States 
individually. 
If, however, the structural reform of EEC textile industries ist ofbe realized in the 
not  too  distant future,  a  common  policy  as  regards  economie,  fiscal  and social 
matters can off  er solutions only after a wider differentiation of  approach and analysis 
of the various sectors of  the textile industry. 
As such, Professor de Bandt's study constitutes a general starting point from which 
a future real EEC textile policy, if any, may finally be put into operation. 
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AFFAIRES  INDUSTRIELLES/POLITIQUE  SECTORIELLE  TEXTILE 
Rapport  du  Professeur J.  DE  BANDT 
IO  Janvier  I969 
I.  Les  travaux  en matière  de  politique sectorielle dans  le 
textile  :  procédure  suivie. 
I.I Etudes  des  principales  branches  textiles 
Liste  des  études  de  branches textiles  de  la Direction 
Générale  des  Affaires  Industrielles  : 
- l'industrie textile dans  la C.E.E.  (+  annexes) 
- L'industrie cotonnière  dans  la C.E.E.  (I958-I966) 
(+  annexes) 
- L'industrie lainière dans  la C.E.E.  (I958-I966) 
(+  annexes) 
- Industrie de  la maille  dana. la C.E.E.  (!958-!966) 
(+  annexes) 
- Industrie  de  la production  de  fibres  artificielles 
et  synthétiques  dans  la C.E.E. 
(+  annexes) 
- Note  d'informatioa statistique sur la transformation 
des  textiles artificiels et  synthétiques 
(+  annexes) 
- l'industrie du  lin et  du  chanvre  dans  la C.E.E. 
((!960-!966)  (+  annexes) - 2  -
- L'industrie  du  tapis  dans  la C.E.E.  (!960~!966) 
(+  annexes) 
- L'industrie  du  jute  dans  la C.E.E.  (I958~I966) 
(+  annexes) 
I.2  Comité  de  politique  à  moyen  terme  : 
•  études  insuffisantes  pour permettre l'inscription 
du  t~xtile au  nouveau  programme, 
•  nécessité d'obtenir  des  informations  complémentaires 
sur l'évolution de  la productivité, 
sur la perspective  de  consommation,  de  production 
et  d'emploi. 
Ci-dessous,  l'extrait du  projet  de  compte-rendu  succinct 
de  la  29ème  session  du  Comité  de  politique  économique  à 
moyen  terme 
" •••  Le  Comité  s'interroge sur la suite  à  donner  à  lçétude 
du  Groupe  de  travail "Politique  des  structures  sectoriel~ 
les''  concernant  l'industrie textile dans  la Communauté  Eu-
ropéenne.  Il estime  que  les  travaux  devraient  être poursui-
vis,  dans  un  premier  stade,  par  les  services  de  la  Commis-
sion  et  s'étendre  à  l'analyse de  la structure des  entre-
prises  et  du  marché,  ainsi  que  de la politique poursuivie 
dans  les  Etats  membres  et  dans  certains  pays  tiers  impor-
tants,  comprendre  des  prévisions  de  tendance  établies  dans 
le cadre  général  de  l'économie  et  enfin,  envisager,  comme 
une  des  orientations  de  politique future,  la possibilité 
d'une  ouverture  plus  large  du  marché  aux produits  des  pays 
en  voie  de  développement.  Les  suppléants  reprendront  éven-
tuellement  la discussion sur la nouvelle rédaction  de  l'étu-
de,  d~s  que  le  Groupe  de  travail,  dont  la composition  aura 
pu  être revue  à  cette occasion,  la lui aura  communiquée .••• 1.3 Entretien,  le  3/I0/68  entre  Messieurs TOULEMON,PONZANO 
et  GAUTIER,  d'une part,  et  Monsieur  VOLPI,  Prési~ent et 
MM.  CARISSIMO  et  BLUM  de  COMITEXTIL,  d'autre part, 
- nécessité d'obtenir  des  indications  complémentaires 
à  cette fin, 
- collaboration étroite entre  les  organisations  pro-
fessionnelles  et  les  services  de  la  Commission  {or= 
ganisation  de  réunions  spécifiques), 
- démarches  pour  obtenir le  concours  temporaire  d'un 
ou  deux  experts. 
!.4 !5 Octobre  !968  - Expertise  confiée  au  Professeur 
J.  DE  BANDT,  directeur  adjoint  du  Centre  d'Etude  des 
Techniques  Economiques  Modernes  (Ecole  Pratique  des 
Hautes  Etudes  - Paris) 
Le  rapport  de  synthèse  est  à  présenter  dans  les trois 
mois. 
1.5 Définition  de  la mission 
- quant  à  la forme  : 
•  réunions  de  travail  avec  les  professionnels  de  tou~ 
tes  les  branches textiles,  y  compris  celles  qui 
n
1avaient  pas  encore  fait l'objet d'une  étude par 
les servie  es  de  la Commission  ; 
- quant  au  contenu 
•  informations  complémentaires  demandées  par le  Comi-
té  de  Politique  à  Moyen  terme  {cf.  plus  haut  au  Io2) 
•  contrat  d'expertise 
Extrait  du  contrat  par  lequel la mission  d'étude  est  con-
fiée  au  Professeur J.  DE  BANDT,  en  dat.e  du I$  Novembre 
I968 
....  3  10 ~ 4  -
M.  le Proresseur  DE  BANDT  r~alisera un  travail d'&tude 
ayant  pour  objet  (sur la base  du  document  n°3II/III/68  r&v.I 
du  IO  Janvier  I968,  concernant  l'industrie textile dans  la 
Communaut€  Europ~enne et  de  ses  annexes  par branches)  l'exa-
men  de  la situation et  des  perspectives  de  l'industrie tex-
tile  dans  les  pays  de  de  la Communaut€  Européenne.  Des  élé-
ments  de  politique  communautaire  en  seron~ dégagés  en  éta-
blissant,  si besoin,  des  propositions  alternatives.  Les 
conclusions  de  l'étude tiendront  compte  notamment  des  pro= 
blèmes  de  compétitivité  des  diverses  branches  (y  compris 
sur  le plan  international)  des  perspectives  et  débouchés 
à  moyen  terme,  des  prévisions  dans
1,le domaine  de  l'emploi 
et  de  leurs  répercussions  régionales • 
•  réunion  du  2I/I0/68 
Le  Professeur  J.  DE  BANDT  donne  des  précisions  : 
.~  quant  au  champ  couvert  par  l~~tude  :  inclusion  de 
l'achèvement,  des  industries textiles  diverses. 
Efforts  pour  intégrer l'habillement  dans  la perspec-
tive  de  l'étude, 
- quant  à  l'analyse,  centr€e  sur  les  perspectives 
d'avenir  de  l'industrie textile  (Echanges  extérieurs, 
structure des  entreprises,  rentabilité) 
r.6  Entretien  de  MM.  COLONNA  et  TOULEMON  avec  les  syndicats 
ouvriers. 
L'accent  est  mis  sur  une  lacune  importante  dans  les 
études  de  branches  réalisées  par  les  services  de  la  Com~ 
mission  : 
la non  considération des  problèmes  de  l'emploi  dans 
l'industrie textile. 1.7  Les  étapes  de  l'étude. 
1.7.1.  Définition  des  axes  de  l'étude. 
Note  de  travail  en  8  points,  remise  à  M.  GAUTIER 
le  2I  Octobre  et  présentée  devant  le  Comité  de 
Direction  de  COMITEXTIL~ le  24  Octobre  : 
NOTE  DE  TRAVAIL  LES  AXES  DE  L'ETUDE 
I.  L'état  des  législations  et  interventions 
- les  accords  internationaux  : 
Accord  Coton,  Kennedy  ROun~ , ••• 
- les  politiques  commerciales 
- les politiques  sectorielles  :  =  aides,  subventions 
- fiscalité 
~  recherche 
2.  La  consommation  intérieure 
Analyse  et  évaluation  des  perspectives  comportant 
~  inventaire  des  perspectives. 
~ reprise  étude  coton  :  modèles  de  consommation 
hypothèses  de  cro~ssance à  moyen  terme 
Etapes  de  lianalyse  : 
consommation  globale  toutes  fibres  devrait  pouvoir 
être  nuancée  en  fonction  des  données  sur  les  usages 
finals 
~ la part  des  différentes  fibres  textiles,  naturelles 
et  chimiques 
- les  perspectives  de  consommation  des  produits 
•  des  diverses  branches 
•  aux  divers  stades  de  fabrication. 
- 5  -"'"  6  ... 
3.Interdependance 
Les  évolutions,  à  court  comme  à  long  terme,  de  l'in~ 
dustrie textile  ~  en  termes  d 9activitê  et  d~emploi  - sont 
dominées  par  des  phénomènes  d'interdépendance  de  plus  en 
plus  étroite entre  les  diverses  composantes  de  l'indus-
trie textile. 
On  s 7efforcera d'illustrer cette  interdépendance,  par 
la mesure  des  flux  interindustriels textiles.  Il apparaît 
cependant  qu'il  y  aurait  lieu d'aller au-·delà  de  cette des-
cription des  liens  d'interdépendance,  à  partir du  moment  où 
l'étude serait  centrée  sur  les  problèmes  des  fluctuations 
conjoncturelles. 
4.  Liaison  Commerce  Extérieur  ·~  Productivité  - Emploi 
Cette  liaison apparaît  comme  l 9un  des  points  stratégi-
ques  de  l 9étude. 
L'évolution  de  la balance  commerciale  est  le fait 
- des  interventions  : 
•  état  donné  des  protections  douanières 
•  aides  et  subventions,  directes  ou  indirectes,  dont 
pourraient  b~n~ficier  ce~tains concurrents 
~  des  pressions  concurrentielles,  résultat  des  compGti-
tivités  comparées  des  producteurs,  intérieurs  et  ex-
térieurs 
Compte  tenu  : 
- des  écarts  et  des  rythmes  d 9accroissement  des  produc~ 
tivités caractérisant l'industrie textile mondiale 
~  de  la pression  exercée  par  les  accroissements  de 
salaires 
des  accroissements  continus  de  productivit~  s'inposent, à  des  rythmes  dépassant  ceux  de  la consommation.  Les  ré= 
ductions  d'emploi  doivent  se  poursuivre. 
L'étude tentera  de  dégager  les  conséquences  que  pour= 
raient  avoir  sur  les  entreprises  et  sur  l'emploi,  des  ou~ 
vertures  plus  grandes  aux  ~reduits  en  provenance  des  pays 
en  voie  de  développement.  Diverses  hypothèses  seront  rete= 
nues  portant  à  la fois  sur  plusieurs  taux  de  réduction  des 
droits  d~  douane  (y  compris  une  suppression  complète)  et 
envisageant  le  cas  des  principaux produits  intéressant  les 
pays  en  voie  de  développement. 
Pour  que  la production puisse  se  développer  plus  rapi-
dement  que  la  consommation  (amélioration  continue  de  la ba-
lance  commerciale),  il faut  que  la compétitivité  des  pro~ 
ducteurs  de  la  Communauté  s'améliore,  impliquant  des  ry= 
thmes  d'accroissements  de  la productivité  encore  plus  éle-~ 
~  ves. 
Compte  tenu  de  l'importance relativement  réduite  du 
commerce  extérieur par  rapport  à  la production,  les  efforts 
de  productivité,  qui  devraient  concerner  l'ensemble  de  la 
production,  auraien~ en  termes  d'emploi,  des  effets  plus 
importants  que  les  augmentations  de~roducticn. 
Il y  aurait  lieu d'essayer  d'évaluer  ces  diverses  rela~ 
tions  qui  constituent  en  quelque  sorte le  noeud  du  problème. 
Ceci  implique,  par  ailleurs,  l'analyse  successive  : 
- de  la balance  commerciale 
~  de  la structure  des  entreprises 
~  des  conditions  de  production 
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pour  déboucher  sur  une  appréciation  des  conditions  de  ren~ 
tabilité des  entreprises  et  des  investissements. 
5.  La  balance  commerciale 
Evolution  des  échanges  intra·~CoEoE. 
o  effets  de  spécialisation 
•  complémentarité 
(diversion  des  échanges) 
Evolution  de  la  balance  extra=CoE.E. 
Des  distinctions  s'imposant  selon  quatre  lignes 
produits  - chimie 
- textile  ;  divers  stades  de  fabrication 
~  produits  finis  :  habillement  (bonnete-
rie,  confection) 
o  courants  d'échanges  : 
analyse  séparée  des  tendances  des  exportations  et 
des  importations 
•  balance  :  absolue  et  relative 
•  valeur  et  quantité  : 
Il convient,  en  effet,  d'analyser  de  manière  spé-
cifique l'évolution différenciée  des  échanges  en  quan-
tité et  en  valeur.  Mis  l  pert  des  éléments  de  poids 
(poids  spécifiques  des  fibres,  poids  unitaires  des 
produits)  et  des  éléments  de  qualité  qu'il  faudrait 
essayer  d'évaluer,  cette  comparaison  devrait  permet-
tre d?éclairer l'analyse  des  conditions  de  compétiti-
vité et,  par  là,  les  perspectives  en  matière  de  ba-
lance  commer~iale. 6o  La  structure  des  entreprises 
La  structure  des  entreprises,  et  surtout  son  évolution, 




•  dimension  des  établissements 
o  spécialisation 
•  intégration verticale 
•  structure  d'âge  du  matériel 
.  équipes  de  travail 
b.  financière  : 
•  dimension  et  concentration  des  entreprises 
•  structures  financières,  auto-financement 
•  ~apital  ;  évaluation,  propriété,  amortissement 
c,  commerciale  : 
.  diversification 
Q  intégration  en  aval 
•  circuits  de  distribution 
7.  Les  conditions  de  production 
L'accent  est  mis  sur  la compétitivité.  Mais  il y  aurait 
lieu  également  de  se  pencher  sur  les  problèmes  de  conjonctu-
re  qui  affectent  les  conditions  de  production  de  l'indus~ 
trie textile  (consommation  de  biens  semi~durables, stocks, 
phénomène  d 7amplification  des  comnandes). 
Quant  aux  conditions  de  production,  il s'agit  en  fait 
d'étudier les  conditions  de  travail et  d'efficacité  des 
facteurs  de  production. 
- 9  -- IO  -
- productivité  du travail 
évolution  ) 
) 
dispersion  des  productivités  ) 
- degré  d'utilisation du  capital 
- capacités  productives 
investissements 
processus  d'élimination  des  outils 
(de  la capacité  des  outils) 
=  gestion  et  organisation 
8.  Rentabilité 
L'objectif est  de  déboucher  sur  une  appréciation  de  la 
rentabilité  de  l'industrie textileo 
Distinction  de  la rentabilité  sur trois  plans  : 
- rentabilité  des  investissements  particuliers 
- rentabilité  du  stock  de  capital  de  l'industrie textile 
~rentabilité globale  pour  l'économie  des  ressources  en~ 
gagées  dans  l'industrie textileo 
Une  hypothèse  de  travail est  proposée,  reliant 
- le  rythme  du  rrogrès  technique 
- les  investissements 
- le processus  d'élimination 
Compte  tenu  de  la dispersion  des  conditions  de  production 
et  des  pressions  concurrentielles,  la rentabilité  d'inves~ 
tissements  particuliers,  encadrés  par  une  gestion appropriée, 
e&t  assur,e,  tandis  que  la rentBbilité noyenne  stav~re, a 
posteriori,  anornalenent  déprimée. 
Ces  mêmes  facteurs  pouss  nt  à  l'élimination d'un  certain 
nombre  d'unités  de  production,  mais  apparemment  pas  assez  à 
l'élimination physique  des  équipements.  Ceux-ci  peuvent, en  effet,  retrouver  une  rentabilité,  maigre  sans  doute, 
lorsque  leur  évaluation  en  capital  a  été  suffisamment  ré= 
duite.  Ce  maintien  en  activité fait  pression  sur le marché 
et  sur la rentabilité moyenne  de  lvensemble. 
Cette  note  définit  des  lignes  d'étude. 
On  voit  aisément  que  deux  axes  principaux  se  dessinent 
- liaison  commerce  extérieur~ productivité 
- liaison rentabilité  ·~  progrès  technique  ~ élimination 
Il ne  sera pas  possible  cependant  d'obtenir  sur  tous  ces 
points  toutes  les  informations  désirables,  ni  de  faire  pro-
gresser  lvanalyse  jusqu'au point  souhaité~  On  s'efforcera 
cependant  de  réunir  avec  la collaboration des  diverses  bran-
ches,  des  données  significatives  permettant  de  situer les 
problèmes  dans  une  perspective  d'ensemble  et  d'aveniro 
I.7.2.  Conversations  avec  les  représentants  des  Branches 
Internationales,  en  vue  de  préciser le  contenu  de 
la note  de  travail et  les  informations  que  le  Pro~ 
fesseur  DE  BANDT  devrait  obtenir  de  la part  des  pro-
fessionnels  ((30-3I  octobre) 
I.7.3.  Réunion  de  travail  avec  les  représentants  nationaux 
des  diverses  branches  textiles  :  dans  l'ordre chrono-
logique  : 
- Filterie 
=  Fibres  artificielles et  synthétiques  (production) 
~  Achèvement  textile 
- Jute 
~  Lin  et  Chanvre 
- Broderie,  Dentelles  et  Rideaux 
~  Fibres  dures 
- II = - I2  -
~,  Maille 
=  Coton 
~,  Laine 
=  Utilisateurs  de  fil~s  de  fibres  artificielles et 
synthétiques 
~  Rubans,  tressess  tissus  ~lastiques 
~·  Moulinage 
~  Tapis  et tissus  d'ameublement 
I.7.4o  R~union de  travail  avec  les  représentants  nationaux 
de  lvindustrie  de  l'habillement. 
1.7.5.  Réunion  de  travail  avec  les  associations  nationales 
intertextiles. 
Ci<,j oint  le  document  de  travail  élaboré  par  le  Pro-
fesseur  DE  BANDT  en  vue  de  cette réunion,  y  compris 
en  annexe  une  note  intitulée  ~·El~ments  d'analyse 
de  1 ' indus tri  e  t  e xt  i 1 e '' .. 
I.8.  Dans  les  diverses  phases  de  réalisation  de  la présente 
~tude 
=  réunions  de  travail  avec  les  professionnels 
- travaux statistiques 
=  travaux  d'analyse  et  de  synthèse 
- rédaction 
le  Professeur  J.  DE  BANDT  a  bénéficié  de  la collabora= 
tion  de  M.  BERCOFF,  secrétaire  géneral  du  CETEMo 
Ils  ont  été  assistés  dans  la réalisation  des  traveux 
statistiques  par  :  MMe  J.  TOULEMONDE,  FEZE,  J.P.EMERIT 3 
MoTHIBAULT,  et  pour  les  travaux  de  calculs  par  MoAKAKÇA 
Le  pré  s en  t  rapport  e s t  pré  s en  t  é  s ou  s  1 a  s eu  l e  res  po  n "-, 
sabilité  du  Professeur  J.  DE  BANDT. NOTES  DE  TRAVAIL 
I  ··  relative  à  la réunion  des  intertextiles  nationaux 
du  3  Décembre  1968  (Bruxelles) 
2  - Eléments  d'analyse  de  l'industrie textile 
- I3  = REUNION  DU  3  DECEMBRE  I968  - BRUXELLES 
INTERTEXTILES  NATIONAUX 
Examiner  dans  une  optique  intertextile,  les  divers 
points  repris  dans  la note  de  travail  du  professeur 
J.  DE  BANDT  (intitulée  ''  les  axes  de  1'  étude  '').  Il 
s'agira donc  d'examiner  les  points  qui  ont  déjà fait  (ou 
feront)  l'objet d'une  analyse  par  branche,  mais  dans  une 
optique  différente. 
Il s'agira plus  précisément  de  dépasser  les  problèmes 
li6s  aux  particularités  des  diverses  branches,  pour  exami-
ner  la situation et  les  perspectives  de  l'industrie  texti~ 
le, prise  dans  son  ensemble,  et  compte  tenu  de  l'importan-
ce  relative  de  ses  diverses  composantes. 
Dans  cette optique,  il apparait  immédiatement  que  cer~ 
tains  points  doivent  retenir  spécialement  l'attentiono 
On  trouvera ci-joint une  note  de  travail  (et  en  annexe 
des  éléments  d'analyse  de  l'industrie textile). 
Note  de  travail  2 
---.,  .:~~ ~  '··"' ~  c-::a  c:. Gill Ul:ll cac...,.._ 
Deux  points  méritent  un  examen  particulier qu'il est  aisé 
de  dissocier de  la ligne  générale  de  l'analyse poursuivie 
dans  l'étude 
- l'état des  légis~ations et  interventions. 
Il s'agit ici  de  faire  le point  sur la question 
- de  la politique  commerciale 
-- de  la politique sectorielle 
cela au  niveau  - de  chaque  pays 
...  intertextile 
...  !4  ... - I5  -
Au~delà des  inventaires  et  comraraisons,  il y  a  lieu sur= 
tout  d'en apprécier 
=  le  fonctionnement  ou  l'application 
- les  avantages  et  inconvénients 
Certains  aspects  pourront  être  soulignés 
~  admissions  tarifaires 
- droits  sur  certains  équipements 
~  divergence  dtintêrêts  entre  stades  amont  et  aval 
- la recherche 
Il y  aurait  lieu,  ici  égale~ent, d'exaniner  successi~ 
vement  : 
~ l'état  de  fait 
l'inventaire  de  ce  qui  est  fait 
les  modes  de  financement 
~  les  objectifs  souhaitables 
compte  tenu  d'une  appréciation  des  incidences 
de  la recherche 
On  posera la  question  des  niveaux  auxquels  devraient  être 
réalisées  les  activités  de  recherche  selon leur  natureo 
En  dehors  de  ces  deux  points  particuliers,  on  repren~ 
dra  les  divers  points  de  la Note  de  travail  ("les  axes  de 
l'étude:,).  Il est  cependant  proposé  de  les  regrouper  afin 
de  centrer la discussion  sur  les  aspects  les  plus  importants 
du  problème  : 
I.  Consommation,  échanges  et  demande  s'adressant  à  l'in~ 
dustrieo 
II.  Activité  aux  divers  stades  de  fabrication. 
III.  Productivité  et  emploi. 
IV.  Structures  et  rentabilité  de  l'entreprise. I.  Cor..sommat ion  (apparente),  échanges  extérieurs  €t  dema.nL· 
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de  adressée  à  l'industrie  communautaire. 
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I.  Consommation 
Il importe  d'examiner  les  perspectives  de  consommation 
des  produits  textiles)  au  niveau  de  l'ensemble  (mis  à  part 
quelques  excertions,  comme  par  exemple,  la ficellerie,  cor-
derie  ou  les  fils  pour  pneus). 
Trois  aspects  du  problèMe  doivent  retenir  l
1attention  ~ 
I.I - la  comparaison  de  l'~volution des  consomnations  ap-· 
parentes  de  produits  textiles  semi-finis  avec  l~~vo~· 
lution  des  dépenses  de  consommation  des  rarticuliers 
dans  les  principaux  usages  finals  (évolution  quali. 
tative  ..  localisation  des  valeurs  ajoutées  corres'" 
pondant  aux  dépenses). 
I.2  ..  les  possibilités  de  substitution  qu1  existent  à  tous 
les  niveaux  .  perspectives  et  incidences  sur  liacti ~ 
vite  en  ar1ont. 
I.3  -~tant entendu  que  nous  examinons  séparénent  les  persr 
pectives  Q~évolution de  la balance  commerciale,  il 
faut  évaluer  les  incidences  différenciées  de  lïêvo · 
lution de  la demande  aux  divers  stades  de  fabrica·· 
tion  (ce  3e  asrect  est  repris  plus  loin) 
2.  Evolution  de  la balance  conmerciale 
._  ..  _,._,  "'  rc;'QIII.,.,..-..3.._>1"-AC;.'  ~C"a~Gol:.·c::a>r"'l~&:"'"41f  • ....lllt'••·•  •~C....I~  '~"-'"-JII:::.,.:.r 
Comment  interpréter l'évolution récente  et  situer les 
perspectives  diévolution  de  la balance  commerciale 
- I6  -- I7  -
- selon les  stades  de  fabrication 
(matières  premières,  compte  tenu  des  hypothèses  retenues 
en  matière  de  substitution  ·•  les  fils  et  filês  de  toute 
nature  ...  le tissage  et  la bonneterie  - 1 'achèvement  ··  les 
articles  confectionnés). 
~  en  distinguant  la concurrence 
•  sur  les  marchés  extérieurs, 
c  sur  les  marchés  intérieurs 
...  en  appréciant  dans  chaque  cas,  .. les  facteurs  d' explica= 
tion  de  l'évolution  estimée 
en particulier 
~  les  niveaux  et  la structure de  la valeur  ajoutée 
- la proximité  du  marché. 
3.  La  demande 
En  introduisant  diverses  hypothèses  concernant  le degré 
d
7 ouvertur~ des  march€s,  on  s'efforcera d'estimer  les  ryth-
mes  d'accroissement  de  la demande  par  rapport  à  ceux  de  la 
consommation  intérieure. 
II·  !~~=~~~E~~~~~=~~  .. ~!-'"!:~~~~=~:S,.~~.2~..,~~--!~~!~!~~!2~  .. ~~  ... !~ 
demande  sur  1 1activité des  diverses  branches  et  des 
?8f""...l\-· ---=- n•~~-.--·  .. ,..-:.~-·-~··•"c.:ac-,._.., ___  ......  ,.,a,"'llc.a~CZ~Jl"-•  r.-11-~'!""".'t ..  'SIC .6or.t•  4  r•~- r.ra.-.--sa-.;a.-, ~  ... ~ 
divers  stades  de  fabrication. 
'·~  .ae-•~~:~- »C'"1'_  ........... - ... ----........... -~~  ..  c.--.,_,_ ...  ~~  •.  -... 
I.- L'évolution  de  la demande  ainsi  évaluée  aura  évidemment 
des  inci4ences  différenciées  sur l'activité des  diverses 
1 
•  •  J  • 
1ndustr1e~ text1les. Celles  ci  doivent  être  appreciees  au  vu 
~  des  hypoth~ses retenues  en  ce  qui  concerne  le processus 
de  substitution  (ceci  du  rnoins  pour  les  stades  de  fabri"' 
cation situés  en  amont  (rroduction  et  rréparation  des  fi~ 
bres  filature). 
des  hypothèses  retenues  en  ce  qui  concerne  les  échanges 
extérieurso 
Il est  en  effet  nécessaire  diapprécier  à  chaque  stade· 
de  fabrication 
- les  pressions  concurrentielles  directes  qu1  s'y exercent 
(étudiées  en  Io2) 
- la concurrence  indirecte 
Il faut  apprécier  ici les  répercussions  des  pressions  con·~ 
currentielles  qui  s'exercent  aux  stades  avalo 
Exception  faite  pour  la situation de  certaines  branches 
particulières,  l~industrie textile doit  être  caractérisée 
par  l'ampleur  des  liaisons  intertextiles  existantes  :  les 
stades  de  fabrication  en  amont  sont  fortement  dépendants  des 
perspectives  d'activité  des  utilisateur~ de  leurs  produitso 
Si  ces  utilisateurs  (situés  en  aval)  devaient  considérer 
de  leur  intérêt  de  transformer  autant  d~produits importés 
que  desproduits  intérieurs,  la comptabilité  des  intérêts  ne 
pourrait  être réalisée  qu'en  fonction  des  exigences  impo-· 
sées  par  le  débouché  final, 
,  adaptation  aux  goûts  et  aux  variations  de  la mode 
··  sécurité  d'approvisionnement  o 
Des  questions  pourraient  se  greffer  sur  ces  considéra  ~ 
tions  : 
- intégration verticale  ~  avantages  et  inconvénients  ? 
tendance  vers  l'intégration verticale  ? 
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inci~ences  de  la  ~ede peur  les  stades  en  anont 
importance  accrue  de  la proximité  du  marché  ? 
2.~ Il  fcudr~it,  dans  cette  nème  o~tique  d~interdèpendance, 
situer les  problènes  liés  aux  fluctuations  de  l'activic, 
té textile  :  le  jeu  des  stocks  et  des  commendes  sucees~ 
sives  accentuant  la  retransmission  des  fluctuations  aux 
stades  successifso 
Sans  entrer  dans  l'étude  spécifique  de  ce  problème  il 
inporterait  d'en  apprécier  les  conséquences  sur  divers 
plans  int~ressant très  directement  l:objet  de  la  pré~ 
sente  étude  : 
rentabilité  des  entreprises, 
- investissements 
- degré  d'utilisation  des  capacités 
- diffusion  de  l'outil neuf  et  élinination  de  lwéquipe= 
nent  ancien. 
3.- Il conviendrait  enfin  de  soulever  des  problèmes  liés  à 
l'interd€penJance  des  inJustries textiles  de  pays  de 
la  CoEoEo 
Est ,il possible  de  dégager  de  l'évolution récente  des 
rhénomènes  caractérisés  de  spécialisation nationale  cu 
régionale  et  par  voie  de  conséquence  des  phénomènes  de 
concentration  (ou  de  dispersion)  géographique  des  acti= 
vités  textiles. 
Le  problème  doit  être vu  principalement  sous  l'angle 
de  la concentration  des  effectifs  employés. Pour  des  raisons  d'analyse  j  il est  nécessaire  d' exami·, 
ner  séparément 
~  !~évolution de  la balance  commerciale, 
~  l 1évolution  de  la  productivité~  compte  tenu  du  progrès 
technique  et  des  réserves  de  productivitéo 
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Il doit  être  entendu  cependant  que  les  hypothèses  faites 
sur  ces  plans  sont  interdépendantes~  Sans  vouloir  réduire 
évidemment  le problème  du  degré  de  compétitivité  des  entre  .. 
prises  à  une  question  de  productivité,  il n'en  est  pas  moins 
évident  que  celle ci  en  constitue  une  composante  essentielle 
Il faut  donc  examiner  successivement  : 
- liinterdépendance  des  évolutions  de  la productivite  et 
des  échanges, 
- les possibilités  diaccroissenent  Je  la productivité 
compte  tenu  en  particulier  de  la dispersion  des  con~i­
tions  dvefficacité  des  entreprises  et  des  réserves  de 
productivité  que  cette dispersion  laisse  supposero 
- ~  %cidences  de  l'évolution  de  la productivité  (c0mpte 
tenu  de  celle  de  la production)  en  matière  d'emploie 
Ces  incidences  ne  peuvent  pas  être  analysées  sur  le 
seul plan  global,  mais  doivent  ~tre  analys~es  (et  pré-
vues)  sous  leur  aspect  régional,  en  raison  des  concen~ 
trations  géographiques  de  fait  de  !·industrie textileo 
IVv  ê!~~~i~!~~~!-~~~!~~!!~!~=~~~-~~!~~~!!!~!· 
On  se  refèrera ici principalement  aux  points  6,7  et  8  de 
la note  de  travail  (
0 les  axes  de  l'étude").  Les  aspects 
principaux  à  examiner  concernent  successivement - 21  -
-~les problèmes  de  structure  des  entreprises,  dimensionj 
intégration horizontale  et  verticale,  spécialisation,  sé-
ries  de  fabrication. 
~ les  problèmes  de  distributiono 
- les  conditions  de  production  des  entreprises 
•  équipement  :  structure  d
8âge 
•  travail 
élimination  de  l~outil ancien 
investissement 
degré  d 9utilisation des  capacités 
rroductivité 
€quipea  de  travail 
o  dispersion  des  conditions  d'efficacité  des  entreprises. 
- la rentabilité  des  entreprises  :  - examen  des  critères  de 
rentabilité, 
différences  selon les 
activités, 
- perspectives. Elements  d'analyse  de  l'industrie textile 
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Afin  de  déboucher  sur  la définition des  éléments  d~une 
politique sectorielle textile,  jl conviendrait  de  pouvoir 
porter  un  jugement  sur  chacun  des  points  suivants 
I.  Consommation  intérieure  : 
Compte  tenu  d'une  évaluation  des  perspectives  de  dépen 
ses  des  consommateurs~ il y  aurait  lieu  de  procéder  à  une 
évaluation  de  la  demande  svadressant  à  l'industrie textileo 
2.  Exnort at  ions~ 
L'intensification  de  la  concurrence  sur  les  narchés 
d'exrortation rena  plus  étroite la dépendance  de  la produc-
tion par  raprort  à  la consommation  intérieureo 
3.  Production 
Nous  pouvons  donc,  en  fonction  de  l
9gvolution  de  la con-
sommation  intérieure,  nous  efforcer d'évaluer  les  perspec  .. 
tives d'activité, telles  qu'elles  se  dessinent  pour  les  di~ 
verses  branches  et  pour  les  divers  stades  de  fabrication, 
comrte  tenu  de  l'étroite  interdépendance  qui  les  relie  et 
des  phéno~~nes de  substitution)  qui  affectent  ltactivité des 
stades  en  amont. 
4. ·  Concurrence  interne 
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Les  pressions  concurrentielles  internes  sur  un  marché 
élargi  dans  des  conditions  supposées  harmonisées  "  et  s'  exer-
çant  à  travers la plus  grande  partie  des  échanges  (candi= 
.  .......  .  .  ~ 
t1ons  qu1  se  trouvera1ent  encore  accentuees  par  toute  me= 
sure  éventuelle  de  libéralisation  des  échanges  avec  les  pays 
de  l'AELE)  sont  tr~s  importantes  :  dimensions  du  marché, 
nombre  et  dispersion  des  entrerrises  et  de  leurs  conditions 
de  production,  progr~s technique,  progression lente  de  la 
demande~ - 23  -
5.~ Sp6cialisntion. 
On  reut  pnr  cons~quent s'efforcer  de  d6Gager  les  ph€~ 
nonènes  de  spécialisation)  soit  nationale,  soit  régionale, 
qui  pourraie~t se  dessiner  sous  l'influence  de  telles pres= 
siens  concurrentielleso 
6o·~  Productivité. 
Il est  de  toute  manière  nécessaire  d
1nppr(cier  l
1 evo~ 
lution  future  de  la rroductivité,  compte  tenu  des  progrès 
techniques  rermanents,  nais  aussi  conrte  tenu  des  réserves 
existantes  de  productivité. 
7.- Efficacité  diff€renci~eo 
Il apparaît,  en  effet  que,  dans  la rlupart  des  branches 
de  !~industrie textile,  la dispersion  des  conditions  de  pro~ 
duction  et  d;efficacit~ des  entrepTises,  est  considérable~ 
Il est  entendu  qu~il faut  à  cet  Égard  considérer  s6., 
parèment  une  certaine  fraction  de  liindustrie produisant 
des  produits  particuliers  (luxe  haute  nouveaut6  ~  petites 
"'  .  )  serles  , 
8e  Rentabilit8  moyenne  de  l'industrie textile. 
Compte  tenu  de  !~importance du  stock  de  capital  engag~ 
dans  J.Jinclustrie textile,  il ir:1porte  d'en  examiner  la renta-
bilité,  étant  entendu  que  des  critères  différents  reuvent 
~tre utilis6s  en  ce  qui  concerne  cette dernière. 
La  rentabilit6  de  l'industrie textile est  sans  aucun 
doute  affectée  par  l'i~portance des  prévisions  concurren 
tielles  internes>  nais  peut-gtre  davantage  encore  par  les 
conditions  dans  lesquelles  elles  sQexercent  en  raison  de 
la structure  même  de  l'industrie textile  et  des  entreprises 
qui  la constituent. 9.  Influence  de  la structure  sur  la rentabilité  des 
entreprises. 
S'il apparaît,  en  effet,  que  les  entreprises  travail~ 
lent  dans  d~s  conditions  très  differentes  de  productivité 
et  diefficacité,  on  pGurrait  considérer  que  c'est la  co·-· 
habitation Jientrerrises  ayant  des  degrés  d'organisation  (y 
coTipris  des  degrés  de  rationalité  dans  les  calculs  des  prix 
de  revient)  aussi  divers~  de  m&me  que  la cohabitation  pa--
rallèle  d
16quirements  anciens  aTiortis  et  d'équipements  mo~, 
dernes,  qui  dêfini.'t,  dans  un  contexte  donnë  de  surcaraci -· 
t~ relative  (entretenue voire  engendrée  elle~même par  cette 
dispersion  des  entrerrises~  sur  laquelle  se  greffe  l'aTipleur 
des  progrès  techniques),  la rentabilité moyenne  de  1 9 indusc, 
trie~ tout  en  nssur~nt  à  un  certain  nombre  d'entreprises 
mieux  organisees  des  rentes  diff8r~ntielles parfois  appré= 
ci3.bleso 
IOo~ Structure  des  entreprises. 
Les  conditions  différenciées  Je  productivité  sont  liées 
à  la structure  des  entreprises  (diTiension  des  êtablisseTients 
et/ou  ~es  entrerrises;  dispersion  des  conmandes 
II.  Progrès  technique 
Lu.  conjusaison  des  pressions  concurrentielles  et  des 
pressions  exercées  par  les  augnentations  continues  des  sa~ 
laires  s'est traduite  par  un  rythme  elevê  de  progrès  teche> 
nique  et  d~accroissenent  de  la productivité. 
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L'ampleur  des  investissements  nécessaires  a  favorisé 
(depuis  la  cr~ation de  la  C.E.Eo  en  particulier)  une  cer-
taine  évolution  des  structures,  comportant  l'élimination 
d'un  certain  nombre  d'entreprises  et  d'unités  de  production. 
I 2 • __ ,EnD l o i  . 
Les  rythmes  d'accroissement  comparés  de  la production 
et  de  la productivité  ont  entraîné  des  réductions  sensibles 
et  continues  (à  travers  des  fluctuations  conjoncturelles) 
des  effectifs  employés  dans  l'industrie textile.  En  raison 
de  la concentration  géographique  de  l~industrie  textile~  ces 
d~gagements  de  main~d'oeuvre posent  un  certain  nombre  de 
problèmes  régionaux  d'emploi. 
Par  rapport  à  cette  6volution  de  la  consonmation  int~~ 
rieure  et  de  la production,  il faut  ajouter celle  des  impor-
tations  (susceptible  de  dissocier  les  deux  évolutions  rré= 
cédentes)  et  en  apprécier  les  perspectives  d'aveniro 
I4o- Ouverture  du  mRrchê. 
Il faut  d'une  part  examiner  les  conditions  actuelles 
d'ouverture  des  marchés,  en  distinguant  les  courants  d'im" 
portations  selon  leur  origine  (3  catégories). 
Il faut,  d'autre part,  a.rprêc ier  1 'incidence  de  candi·-~ 
tions  alternatives  d'ouverture  des  marchés. 
I 5.  r.~  Sauvegarde. 
Il est  entendu  que  ~'ouverture du  ~archê vise  à  areer 
les  conditions  normales  d'une  concurrence  internation~le, 
et  non  à  favoriser  une  ccncurrence  anormaleo ll convient  non  seulement  1e  prendre  des  rrécautions  à 
cet  €gard,  mais  de  d&finir  des  crit~res permettant  d'ar= 
précier~  le  cas  éch(ant,  le  caractère  Qnormal  des  importa~ 
tionso 
I6.- Balance  commerciale. 
De  l 7êvolution  cor1parêe  des  exrortations  et  des  imror  .. 
taticns  se  ël.égage  tout  nntureller.1ent  l'évolution  de  la ba·-, 
lance  commercialeG  On  veillera  à  cet  €gard  à  distinguer  les 
divers  stades  de  fabrication,  afin  diapprêcier  l
9évolution 
de  la balance  connerciale,  selon  le  double  crit~re de  l'in~ 
portance  (et  de  la structure)  de  la valeur  ajoutée  et  de  la 
rroxinitê  des  marchés. 
I7. -.  Activité  des  divers  stades  de  fabrication. 
Les  perspectives  dîévolution  de  la balance  commerciale 
doivent  ~ermettre de  situer les  perspectives  d~activité aux 
divers  stades  étant  entendu  cette  fois  (par  oprosition  à 
ce  qui  était  le  cas  aux  points  2  et  3)  que  cette  évolution 
de  la production  pourra différer  de  celle  de  la consommation 
intérieurej  en  fonction  des  hypoth8ses  d'ouverture  des  mar~ 
chés  qui  auraient  été  retenues  et  des  importations  qui  en 
résulteraiento 
I8. ·  Concurrence  indirecte~ 
Compte  tenu  de  l'interdépendance  caractérisant  les  diver-
ses  composantes  de  l'industrie textile,  il y  a  lieu  de  te= 
n1r  compte,  à  chaque  stade  de  fabrication  (et  d'autant  plus 
qu'il s'agit  de  stades  situés  plus  en  amont)  des  répercuso· 
sions  de  l·&volution  des  consommations  intermédiaires  des 
stades  en  aval  ,  compte  tenu  de  liêvolution  de  la balance 
commerciale  et  de  l'activité  à  ces  stades. I9.- Pressions  concurrentielles. 
Les  importations  et  les  hypothèses  alternatives  d'ouver-
ture  des  marchés,  impliquent  la prise  en  considération,  à 
des  degrés  divers,de rressicns  concurrentielles  accrues. 
20.- Quantité  et  prix. 
Dans  l'état actuel  des  choses,  les  pressions  concurren-
tielles extérieures  s'exercent,  à  travers  de~  quantités  im-
portées  généralement  peu  inportantes,  principalement  sur les 
prix,  en  raison même  des  caractéristiques des  marchés  texti-
les.  A  supposer  (point  I5)  que  toute  forme  de  concurrence 
anormale  puisse  être  supprimée,  il faut  essayer  d'apprécier 
l'intensité des  pressions  concurrentielles  pouvant  s'exer-
cer  à  trnvers  las  quantit€s inportfies. 
2I.~ Incidence  sur la rentabilité. 
Dans  l'un  (pression  sur  les  prix1  comme  dans  l'autre cas 
(importations  affectant  le  degré  d'utilisation des  capaci·· 
tés  installées)~ la rentabilité  de  l'industrie textile s'en 
trouve  affectée. 
22.- Restructuration. 
La  conjugaison  des  pressions  concurrentielles  internes 
et  externes  impose  pour  assurer  à  l'industrie textile des 
conditions  normales  de  rentabilité,  une  rationalisation de 
sa structure,  permettant  une  rationalisation dans  l'utilisa 
tian  de  son  capital humain  et  physique. 23.~·  Perspectives  d'emploi. 
Il y  a  lieu  à  cet  égard  de  distinguer  divers  hypothèses  : 
"'  co nt inuat ion  du  processus  actuel  de  trans  format ion  struc  .... 
turelle  et  des  rythmes  d'accroissement  des  productivités 
~·  dans  une  hyrothèse  d
1ouverture  plus  grande  des  marchés, 
et  d'accentuation  des  pressions  concurrentielles  : 
•  soit  une  augmentation  de  la compétitivité  et  de  la 
productivité  ~es entreprises, 
o  soit  un  ralentissement  de  lvaccroisse~ent de  la produc-
tion par  rapport  à  la consommation  (voire  un  recul  de 
la production)  o 
- une  hypothèse  de  restructuration  comrlète,  assurant  une 
compétitivité  rénovée  sur  les  marchés  extérieurs,  impli~ 
quant  le  passage  à  un  niveau  supérieur  de  productivité. 
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Cette introduction vise  à  souligner  quelques  aspects  importants 
- de  l'objet de  l'étude 
- des  contraintes imposées  à  cette  étude 
- de  l'approche  adoptée 
- du rapport  enfin. 
L'objet  de  l'étude recouvre  l':~~~~ble des  industries textiles 
des  divers  pays  de  la Communauté.  C'est dire  toute la diversi-
té~ toute  l~térogénéité des  situation et  conditions recouver-
tes. 
L'information abondante  sur certains points est  extrêmement 
pauvre  sur d'autres,  souvent  les plus  importants.  Les  délais 
impartis  ne  permettent  pas  de  réunir  toute  l'information 
existante et d'en extraire toutes les données  utiles.  De 
toute  manière,  le  champ  complet  ne  pouvait  (et  ne  peut) 
\ 
être  couvert  par  une  information  qui  demeure  très partielle. 
Mais  au-delà des  diversités des  conditions particulières 
l'approche  dev~it mettre l'accent sur les similitudes,  sur les 
traits et  les~ndances communes.  Visant  délibérément la 
synthèse,  l'analyse devait  se  pencher  en  ordre principal 
sur les possibilités  de  généralisation des  informations 
partielles. 
Le  rapport  doit s'inscrire,  au-delà  de  cette synthèse,  dans 
une  volonté  de  dégager  des  éléments  opérationnels. 
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2.1  L'objet  de  l'étude 
2.II 
2.III 
Il s'agit ici de  préciser très brièvement et le champ  couvert 
d'une part,  et les objectifs assignés  dans cette étude. 
Le  champ  couvert 
L'étude  concerne  toutes les industries  textile~---~es  diV:~rs 
pay~  de la Ç_o~au~é éÇ.Qn.Q!lligue  européenne.  Elle vise  en 
_Q_y_tre  à  appréhender  des  évolu.~ions - dans le passé et  da~~ 
+.'._avenir  - qui sont  également  fort diverses. 
Le  champ  couvert  est de  ce fait particulièrement hétérogène. 
Les  industries textiles. 
Toutes les opérations conduisant  à  la multitude  des  pro-
duits textiles finis,  depuis la production ou la prépation 
des matières premières  jusqu'à la tranabrmation finale 
des  tissus et fils en produits finis doivent être incluses. 
En  fait si la production de  fibres artificielles et syn-
thétiques,  qui relève de  l'industrie chimique,au même  · 
titre que la production de  laine relève  de  l'agriculture-
tend  à  être intégrée naturellement  dans l'industrie tex-
tile, il n'en va pas  encore de  même  pour l'habillement  qui 
reste  - artificiellement sans  doute  - très séparé  de l'in-
dustrie textile. 
On  trouvera ci-joint un  tableau indiquant l'essentiel des 






- pour la transformation des  fils,  on  a  indiqué  les diverses 
fibres intervenant  dans  les usages  finals. 
A remarquer  que  ce  tableau ne  fait  qu'énumérer  en  quelque 
sorte toutes les activités textiles,  sans les relier,  sans 
donc  illustrer toute la complexité  des  relations d'amont  en 
aval,:  qui  se  traduirait pratiquement  par le fait  que  de 
chaque  point  situé  en  amont  (en haut  du  tableau)  des  flux 
s'écouleraient vers la plupart  des  points situés en aval. 
1Mais il est inutile de  rentrer ici dans  tous les détails 
de  la description des industries textiles,  sinon pour insis-
ter sur leur hétérogénéité multiple 
- quant  aux fibres utilisées 
- quant  aux  techniques  de  fabrication 
- quant  aux  traitements divers 
- quant  aux usages  finals. 
Ces  divers critères se  combinent  pour définir,  à  un  moment 
donné,  les diverses industries textiles distinctes.  Ainsi 
par  exemple  :  la bonneterie  se définit par un  technique  tout 
en recouvrant une  gamme  très large  d'usages  finals et par 
l'utilisation des  fibres les plus diverses. 
Ainsi au contraire,  l'industrie lainière se définit  par 
la fibre  principale,  quoique  les matières autres  que  la 
laine y  ont pris une  place très importante ainsi encore  le 
tapis se définit par l'usage final,  quelque  soit la fibre 
utilisée. 
...  3I  -= Mais  comme  par ailleurs ces  critères et leur importance  relative 
évoluent,  les définitions,  héritées d'une situation antérieure, 
paraiss.ent  plus  ou  moins  arbitraires  ou artificielles  o 
Deux  modifications essentielles doivent  être soulignées 
- ~  ~. ~~v~  1 o  P.E..~~~~  t_.  con~~-<!~-~  ab~~- --~~.s  f~-~E~~- -~~~~-q~-~~!.  __  ~_::!' t o~  ~ 
~p.  thétiques,  ~__!_' in~_~rieur de  toutes  les_  branch~~  tra~~~~_!?.I?-_-
n~lles  __  ~  es~<?.mpé  --~~--frontières séparant  ce~_der!lièE_~~, 
Cette utilisation "intertextile"  des  fibres  chimiques  s'étend 
de  la dentelle  à  la ficellerie  et  d  de  ce  fait  fortement  réduit 
le critère traditionnel de  définition des  branches  textiles. 
l~~  _  _Eressio~~-..2  oncu:r;_!'_~n  tie~_les, -~-ssu~_?-~~--~~-- }-.~~~_!_al~~~  t~c:_n  de~ 
échanges,  internes mais  égaleme~_t externes,  et  de  la  mi~~---~~-­
p_oint  de  nouveaux  produits et  g.e  nouv_e9,~ procèdés,  ont  forte-
ment  aç_çentué  1'  importance  du  débouché  _fina_!_. 
L'usage  final  prend ainsi le pas  sur la fibre  comme  cr:ltère  de 
""'r·- ----~-.  '-
distinction des  industries textiles,  Etant  donné  cependant  les 
similitudes techniques,  les mêmes  entreprises,  voire les  mêmes 
outils peuvent  alimenter  des  débouchés  divers,  ou  pour  le 
moins  réorienter,  sans  grande  difficulté,  leur production vers 
des  débouchés  voisins. 
Dans l'état actuel de  l'évolution des  industries textiles les déli-
mitations les plus  claires apparaissent  entre les stades  de  fabri-
cation successifs,  mais  à  chaque  stade le degré  d'hétérogénéité, 
s'il diminueq  reste très élevé. 
L'ampleur  des  substitutions déjà réalisées  ne  permet  donc  pas  pour 
autant  de  faire abstraction des  particularités propres  à  chaque 
fibre. Il faut  voir  par ailleurs  que  la succession des  stades  de  fabrica-
tion,  liés  à  la succession des  opérations sur les fibres  textiles, 
est loin d'être aussi  simple  qu'il n'y paraît  à  première  vuec 
Il suffit de  signaler  à  cet  égard 
- les possibilités de  substitution entre filés  de  fibres  chimiques 
et fils  chimiques  continus  et liée  à  celles-là,  la texturation 
- le  développement  considérable  des  produits  de  bonneterie  depuis 
dix ans 
Même  si le développement  actuel  des  étoffes  de  bonneterie 
restaure  en  quelque  sorte  un  stade  de  fabrication  (1)  éliminé  par 
les  produi~s de  bonneterie. 
Enfin le  développement  de  certains  procèdés  nouveaux,  en  particu-
lier celui des  non-tissés,  ne  permet  pas  de  donner  à  la succession 
actuelle  des  stades  de  fabrication· une  valeur  trop définitive. 
Il conviendra  donc  de  tenir  compte  de  cette hétérogénéité  multi-
pliée  dans  l'examen  de  tout  problème  relatif à  l'industrie tex-
tile. Il est  impossible  de  développer  un  raisonnement  qui  tienne 
compte  de  toutes les particularités  de  toutes les branches  compo-
santes. 
Mais il faudra,  avant  d'appliquer les conclusions  de  l'analyse  à 
tel ou tel cas particulier apporter les nuances  qui  s'imposent. 
Remarque 
Du  point  de  vue  statistique~ il est  évident  que  les modifications 
signalées plus haut,  ne  permettent  plus  de  saisir toute la réalité 
complexe  de  l
1industrie textile  à  travers  des  statistiques élabo-
rées  sur la base  des  découpages  traditionnels" 
(1)  Il s'agit de  la confection qui  ab~orbe une  partie  de  plus  en  plus 
grande  des  étoffes  de  bonneterie. 
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S'il apparaît  nécessaire  de  modifier les nomenclatures statis-
tiques  en  fonction  de  ces modifications et afin surtout de  mettre 
l'accent  sur les divers  usages  finals,  il faut  cependant attirer 
l'attention sur le fait  que  dans l'état actuel de  l'évolution, 
une  modification  du  principe  de  base des  nomenclatures serait 
certainement  prématurée  et entraînerait des  discontinuités très 
dommageables  pour l'analyse des  évolutions  des  industries texti-
les. 
Compte  tenu de  l'évolution en  cours,  et  des  inconnues  qui subsis-
;tent en  ce  qui la concerne, il ne  paraît  guère  possible 
ique  de  complèter les statistiques existants par  des  informations 
:plus ventiléES concernant  lesorigines(et la nature)  des matières 
utilisées d'une  part et les destinations de  produits d'autre 
parto 
De  telles ventilations devraient  permettre d'opérer  par la suite 
des  regroupements  selon les nouveaux critères qui  deviendraient 
décisifs au  terme  de  l'évolution actuelle,  tout  en assurant la con-
tinuité  dans  l'analyse  des  évolutions en cours. 
2.II2 Les  divers  pays  de  la CoE.Eo 
Il s'agit des  industries textiles des  divers  pays  de  la Communauté 
Economiques  Européenne. 
;Pour  des  raisons historiques diverses,  les diverses industries 
n'ont  pas la même  importance  dans  chacun  de  ces  pays et n'ont  pas 
connu  une  évolution similaire  : 
période d'autarcie allemande  qui  a  favorisé  le développement 
des  fibres artificielles - pertes  de  l'industrie textile de  l'Allemagne  de  l'Est 
- perteoos marchés  coloniaux privilégiés 
- degré  varié  d'ouverture  des  frontières 
Malgré  le  développement  considérable  des  échanges  intra-CEE, 
comportant  nécessairement  une  certaine uniformisation des 
conditions  de  développement,  ce  processus n'est pas  terminé, 
tandis  que  subsistent  dans  les  poli~iques commerciales  et  in~ 
dustrielles des  divergences  considérables, 
Par ailleurs,  la dépendance  de  l'industrie textile  à  l'égard 
des  conditions  économiques  d'ensemble  à  comporté  des  fluctua-
tions d'activité importanteset  non  synchronisées entre les 
pays  de  la C.E.E. 
A  tous les égards  - rythme  d'expansion  de  la production et  de 
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la productivité,  importance  relative des  diverses industries, 
importance  et  évolution des  importations  et  de  balance  commer-
ciales,  évolution de  l'emploi-des différences importantes  sub-
sistent entre les divers  pays.  Il apparaît  possible  cependant 
d'intégrer les diverses situations  dans  un  raisonnement  commun  j 
{ 
dans  la mesure  o~ les similitudes l'emportent  en  ce  qui  concern0{ 
les tendances majeures  ou  le sens  de  l'évolution,  tandis  que 
les différences  se marquent  davantage  en  termes  de  deg~é ou 
de  rythme  (1). 
2.!!3  Quelques  indications globales 
On  a  réuni dans  les tableaux suivants  quelques  données  glo-
bales  permettant  de  situer quelques  ordres  de  grandeur imper-
(1)  des  exceptions  existent  cependant ici  co~me ailleurs. 
Que  l'on pense  par  exemple  au  cas  de  la laine  cardée. source 
tants,  qu'il faut  avoir  à  l'esprit dans  l'interprétation des 
informations  disponibles. 
Ces  données  ineluent,  il faut  le souligner,  les seuls  éléments 
en valeur  disponibles  sur le plan  de  la CEE  qui  soient  quelque 
peu  comparables 
Tableau  I  - Importance  des  industries "Textiles,  Vêtements  et 
cuirs"  des  divers  pays  de  la CEE  - 1960. 
Pays  V.A, 
milliards  de  $ 
Allemagne  3.181 





Belgique  466 
Pays  ... Bas  458  l 
1 
6  Luxembourg 
1 
1  C.E.E.  8.370  l 
% 
(38  ) l 
(38  ) 
(12.9) 
(  5.6) 






















Direction GsnérQle  des  Affaires  Economiques  et Financières 
Groupe  d'~tude des  perspectives  économiques  à  moyen  terme. TABLEAU  II 
Enquête  industrielle  de  I963 
Les  Industries  Textiles  de  l 9Habillement  et  de  la production  de  Fibres 
artificielles-synthétiques  dans  les  pays  de  la  C.E.E. 
Unité  :  Mio  U.C. 
1  Nos  l  . 
1 
Branches  Allemagne  France  Ital1e  ~ays-Bas Belgique  LuxembourG 
N .I  .C.E If  •  i  ( 1) 




23  4o762,4  4.4!0,8  3.205qi  789,5  I.056,6  ( 1) 
Fabrication  des 
1 
1 
articles  d'ha- i 
billement  sauf 
fourrures  2~3  2.644,3  I.666,I  871,5  416,!  307,6  5,2 
Production  de 
fibres  artifi~ 
ci  elles  et  syn- ( 2)  ' 
thétiques  303  301,9  505,5  406,6  ( 1)  ( 1)  ( 1) 
TOTAL  23+243+303  7.708,6  6.582,4  ! 4.483,2 
Valeur  ajoutée 
Industrie 
Textile  23  2.!85,2  I.545,0  1.379,2  32L,5  346,5  ( 1) 
Fabrication  des 
articles  dvha-
billement  sauf 
fourrures  243  1.243,3  691,2  475,4  166,5  13I,2  ( 2) 
Production  de 
fibres  artifi-
( 2 j  1  ci  elles  et  synu• 
1  thétique~  303  I8I,2l  255,5  199,21  ( 1)  ( 1)  ( 1) 
i 
TOTAL  23+243+30~ 
l 
. 3.609,7  2.49!,7  2.053,8! 
(1)  On  ne  dispose  pas  de  données  détaillées 
(2)  Une  partie  importante  de  la production  de  fibres  chimiques  en 
Allemagne  est  enregistrée  dans  l'industrie  chimique  (N  1  C  E  311) 
Sources  Statistiques  industrielles  OSCE  1967  J.A. 
Enquête  C.E.E.  :  1963 Tableau III  - Les  industries textiles de  la C.E.E.  - Synthèse 
!  i 
Chiffre  Nombre 
1 
Effectifs  Salaires  Valeur 
d'affaires  d'entre- (millions  ajoutée 
(millionsUC)  prises  J 
UC)  (millions 
UC) 
1 
Fibres artificielles et synthéL  .. ques  1<214,0  50  97.578  170,3  635,9 
Industrie lainière  3-335,7  12.908  393.345  469,3  1.192,3 
Industrie  cotonnière  3.  756' 1  5.008  542.487  674,4  1.521,2 
Industrie  de  la soie  1.251,0  4.947  151.804  184,2  458,6 
Industrie  du  lin et  chanvre  561,4  2.950  70.514  85' 1  205,6 
Industrie  du  jute  l  Industrie  des  fibres  diverses  438,7  1.748  53.362  68,6  170,4 
Industrie  de  la maille  2.377,1  30.567  392.020  407,2  1.058,2 
Industrie dentelle-rideaux  l 
Industrie tissus élastiques  1.698,3  22.150  227.661  274,1  752,0 
Industrie tapis et ameublement 
Industrie achèvement-teinture  806,1  1.822  136.433  188,2  419,1 
Total textile CEE  y  compris les  FAS  15.438,4  82.150  2.065.204  2.421,4  6.413,3 
A1.  source  :  OSCE- 1967- JA  enquête  - recensement  industriel  1963  (entreprises) 
2.  les agrégats 
jute 
fibres  dures 
Dentelle-rideaux 
figurent  sous le  code  réf.236  (Ind.  autres  fibres textiles,  corderie,  etc •. ) 
tissus élastiques 
Il  "  239  (autres industries textiles) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LES  INDUSTRIES  TEXTILES  INDICATEURS  GLOBAUX 
Consommation textile  I964 
kg  de  fibres 
kg  équivalents  coton 
Dépenses  d'habillement 
en  % :  I955 
Production(l)I967 
(I958=IOO)  I966 
I960 
I965 
















(1)  Industries textile et  de  l'habillement) 
Productivité  I958=IOO 
(production/effectifs) 
I966  I69,8  I30,4 
Effectifs(2)Avril  I967 



































(2)  Industrie  textile  seulement,  non  compris  la production  de  fibres 
chimiques 
Investissement  I965  en  1  '  t 
é qui  p em en  t  ( mi 11  ions  $ )  ,  . I 50 , 5 .  !  I 4 5 , 8 ( 3 )  ~ I 3 9 , 3 ) ( 4 
(4)  y  compris  les  autres  1nvest1ssements 
(3)  y  compris  les  producteurs  de  fibres  chimiques 
Commerce  extérieur  de 
produits textiles 
(matières  exclues) 
Importation  I966  65 
CAF /IOOO  $  84 
dont  intra-C.E.E.  65 
84 
Exportations  FOB  65 
...  -.  84 
dont  intra-C.E.E.  65 
(import.CAF  du 
destinataire)  84 
Balance  commerciale  65 
extra  C.E.E.  84 
{matières  exclues) 




5I8.387  1 
I
l  659-584 
300.065 
1  778.366 
l
'  24I. 402 
309.398 
l  I25.572 
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2.2  Contraintes  imposées  par l'information statistique et par les 
délais. 
Il n'est pas inutile de  souligner,  au  départ  de  cette  étude,  l'im-
portance  des  lacunes  dans  l'information. 
On  s'est efforcé  de  réunir le maximum  d'information  - publiée 
ou  non  - sur les divers points  énumérés  dans la note  "les axes 
de  l'étude11 (cf.  la première partie).  En  fait,  l'information rela-
tive  aux  divers aspects  ne  recou~pas le champ  de  l'étude,  ceci 
sous trois aspects importants 
- quant  aux branches 
certaines branches  ne  possèdent  pratiquement  aucune  information 
utilisable. 
- quant  aux  pays 
Les  disponibilités statistiques sont très différentes de  pays 
à  pays. 
Ainsi  qu'on  a  pu le voir  dans les  tableaux  qui  précèdent,  malgré 
une  base  commune  pour  le traitement statistique,  le degré  de 
comparabilité  reste  faible 
-quant aux  aspects  du  problème  concerné. 
Si sur les  échanges  internationaux l'information est abondante, 
sans être  complète,  les informations  sont  relativement maigres 
sur les autres points et  totalement inexistantes dans  certains 
domaines.  Il faut  insister en particulier sur l'absence  presque 
totale d'informations  en  valeur,  permettant  de  situer et d'ana-
lyser l'activité des  diverses  branches  et  des  divers  stades 
de  fabrication. 
Ces  lacunestrès importantrede l'information appellent  deux  ordres 
de  considérations  .  . 2.21  Information partielle 
Il faut  savoir  qu'en dehors  des  flux  physiques  (en  tonnes,  en 
quantités)  de  production  - et encore  sont-ils classés  de  manière 
plus  ou  moins  arbitraire  en raison des mélanges  de  fibres  - et 
des  flux,  en  quantité et  en valeur,  des  échanges  extérieurs,  on 
ne  dispose  que  de  très peu  de  renseignements,  sinon partiels et 
concernant les quelques  branches principales.  L'analyse doit par 
conséquent  reposer,  dans  tous les cas, sur une  information 
partielle et il n'est guère  possible d'y apporter  toutes les 
nuances  désirables  en  conformité  avec  l'hétérogénéité  complexe 
des  situations. 
L'analyse est aussi nécessairement  centrée  sur les branches les 
plus importantes et toute  généralisation suppose  que  les situa-
tions puissent être considérées  comme  étant similaires.  C'est 
dire  que  dans  chaque  cas particulier un  jugement  s'impose  sur 
l'importance relative des  similitudes et  des  différences. 
~  4!  -
Compte  tenu  de  ces lacunes,  il a  fallu,  en  ce  qui  concerne  le  coJ 
tenu  de  l'analyse procèder  de  la manière  suivante 
1.  définir,  sur la base  d'une  connaissance  générale  du  problème 
et d'informationsr priori déjà disponibles,  les éléments 
d'une  analyse  objective  de  la situationo 
2.  élaborer un  schéma  mettant  en relief les points essentiels 
sur lesquels des  informations  complémentaires  s'avèraient 
nécessaires. 
3.  les hypothèses  de  travail définies  en  1  n'étant pas  explici-
tées,  les informations  étaient recueillies  de  manière  à 
confirmer  ou  à  infirmer tel ou tel aspect  de  l'analyse. 4.  sur la base  de  ces  informations  complémentaires  recueillies con-
tradictoirement l'analyse  a  pu  être  développée  et  nuancée, 
m~me en l'absence  d'une  information  complète. 
2.22  Pauvreté  des  moyens  d'information et  de  gestion. 
Les  lacunes  dans  l'information qui  a  trait  à  l'industrie textile 
ne  mettent  pas  en  cause  le  degré  de  collaboration qui  a  pu  être 
obtenu  de  la part  des  professionnelsg 
D'une  manière  gén~rale,  cette collaboration  a  été  franche,  mais 
r~vèle par  ses limites et  son  contenu certaines lacunes  graves 
de  l
1industrie textile. 
Ces  lacunes  concernent  évidemment  les disponibilités statistiques, 
mais  beaucoup  plus  fondamentalement  encore-au-delà  de  ces insuf-
}fisances statistiques  - la méconnaissance  des  situations réelles, 
voire  l'absence  totale  du  souci  de  la connaissance  des  vr~is 
problèmes. 
Plusieurs  problèmes  posés  aux  professionnels n'ont  trouvé,  à 
quelques  rares  exceptions près,  aucun  écho,  tandis  que  sur cer-
tains points  des  réponses  ont  été  fournies  en  contradiction mani-
feste  avec  la réalité. 
Ce  vide  - de  préoccupations  et de  connaissance  - concerne  quelques 
uns  des  problèmes  vitaux  de 1' industrie textile  : 
- les modalités  d'arrangements  des  opérations  successives  que  subis-
sent les matières textiles  :  dimension,  intégration,  séries  de 
fabrication  •• 
- les stocks  et leur  financement 
- la structure  de  l'équipement  et  son utilisation 
- les circuits de  distribution 
- les  problèmes  de  prix et  de  qualité ~~al_Y.s~_~e_l-'  indus_~ri~~-~?Ct  ile COJ?-dui t  iné_yi  ~-~-blemen  t  à_ 
~~cons~atation d'une  incompatibilité majeure  entre la masse 
~  ressources  ~ en  hommes  et  en  capital  - en~agées dans  ce. 
§?Cteur dlactivité et la pauvreté  des  moyens  d'info~ation et 
donc  de  gestion qui  so~t  disponible~. 
1 
Il faut  affirmer  que  cette situation - cette disproportion entre 
les ressources et les moyens  pour les gérer  - illustre de  manière 
significative des  faiblesses  caractérisées de  gestion.  Bien plus, 
cette  oarenc~ si elle n'est pas  entretenu systématiquement,  perme 
pour le moins  de  tenir 1' attention éloignée  des  vrais  problèmes  '\( 
et  de  la centrer sur  des  solutions  qui  peuvent n'être,  en  partie  ~ 
du  moins,  que  des  solutions  de  facilité. 
Ce  jugement  ne  met  pas  en  cause la gestion de  telle  ou  telle 
entreprise,  car il en est  de  fort  bien  gérées  qui bénéficient 
d'une  bonne  rentabilité,  mais  bien la structure collective  de 
l'industrie textile. 
2.23  Les  délais. 
Les  difficultés imposées  par  ces lacunes  de  l'information se 
trouvent exagérées  du  fait  des  délais  extrêmement  courts imposés 
à  la présente  étude. 
Il n'était possible  de  respecter  ces  délais  que  grâce  à  une 
expérience  accumulée  dans  de  nombreuses  études relatives  à 
certains aspects  ou  certaines branches particulières  de 
l'industrie textileo 
- 43  = - 44  -
' 
Par ailleurs,  ces délais ont  imposé  une  méthode  d'approche  bien 
précise  : 
il ne  pouvait  s'agir de  développer outre  mesure  les raffinements 
d'une  analyse statistique,  qui n'auraient  guère  été  justifiés au 
vu  des  imperfections  des  données  de  base.  La priorité devait 
être  donnée  d'emblée  à  l'analyse des  évolutions majeures,  signifj-
catives pour  l'ensemble  et  suffisamment  claire dans leur tendance, 
~ême si elles ne  peuvent  être quantifiées  avec  toute l'exactitude 
que  l'on pourrait  souhaiter par ailleurs. 
Il s'avèrait préférable  de  soumettre  les tendances  ainsi dégagées 
à  un  certain nombre  de  tests de  cohérence  et  à  un  certain nombre 
de  comparaisons.Ainsi qu'il sera précisé plus loin,l'accant est 
Jmis  sur la synthèse,  sur les lignes  de  force,  que  l'on s'est ef-
forcé  de  déioui1ler  des  détails,  qui  alourdissent l'argument, 
s'ils le précisent et le nuancent. 
Enfin,  compte  tenu  de  ces délais et de  cet accent  mis  sur la 
synthèse,  on  signalera,  chemin  faisant,  les points sur lesquels 
l'analyse devrait  être approfondie  et quantifiée. L'étude  présente vise  à  évaluer  les  perspectives  d'activite et 
d'emploi  de  lvindustrie textile dans  les  années  à  venir. 
Il semble  nécessaire  de  fournir  un  certaîn  nombre  de  précisions 
relatives  à  ce  que  l'on entend  par  ces  perspectives  d~activité 
et  d'emploi. 
Ces  précisions  se  situent  sur  un  certain nombre  de  plans  sucees~ 
sifs  : 
- évaluation  et  anal~se objective  de  la situation, 
- extrapolation de  tendances majeures  qui  peuvent  être  dégagées, 
- introduction d'hypothèses  alternatives  concernant  les  condi~ 
tiens  dans  lesquelles  fonctionne  l'industrie textile, 
~  évaluation  des  conséquences  de  ces  tendances  et  de  ces  hypo= 
thèses  sur l'activité de  l'industrie textile, 
-introduction de  critères  d'appréciation globaux  (c'est-à~dire 
relatifs  à  l'activité industrielle générale). 
Il s'agit  donc  tout  d'abord  de  procéder  à  une  évaluation  et  à 
une  analyse  objective  - dans  la limite  de  l'information utili-
sable  - des  principales  données  du  problème,  telles  qu'elles 
expliquent  la situation actuelle et telles  qu'elles  condition= 
nent  en  quelque  sorte les possibilités d'avenir. 
Il ne  peut  s 7agir  ici  de  porter  des  jugements  de  valeur  a  priori, 
du  type  de  ceux  qui  consistent  à  classer  !~industrie textile  dans 
les  industries  en  régression  (relative)  ou  à  considérer qu'il 
s'agit  d'une  activité  que  l'on pourrait  abandonner  sans  dommage. 
2.3I Activité  et  emploi 
Il s'agit d'évaluer  un  potentiel  économique,  les  conditions 
de  son utilisation ainsi  que  les  conditions  d'efficacité  per~ 
mettant  d'affronter  des  pressions  concurrentielles  intenses. - 46  -
En  fait,  il faut  vo~r cependant  que  '' 1 'activité 
11  de  1' indus-
trie textile  - dans  le présent  et  dans  1 'avenir  - est  un  ter·· 
me  synthétique,  pouvant  recouvrlr  des  aspects  divers,  qui  ne 
sont  pas  nécessairement  convergents. 
L'activité  de  l'industrie textile peut,  en  effet,  être  mesu~ 
rée  de  nombreuses  façons,  selon le  point  de  vue  adoptéo 
~~/ 0 n  peut  mesurer  en  t erme s  d ' é v o 1 ut ion  : 
/  - de  la production, 
L'Industrie textile  ne  connaît,  globalement,  qu'une  expan~ 
sion  quantitative très  faible.  Son  expansion  - celle  surtout 
de  certaines  de  ses  composantes  - est  néanmoins  assurée  par 
l'adaptation qualitative  de  ses  produits  aux  besoins  chan~ 
geants  des  consommateurs. 
Le  développement  du  Chiffre  d'affaire reste  cependant  modé-
ré  en  raison  des  pressions  concurrentielles  qui  répercutent 
- partiellement  il est  vrai  - en  baisse  des  prlx relatifs 
les  progrès  accomplis.  L'évolution  qualitative  pourrait 
également  se  traduire  en  accroissements  des  valeurs  ajou~ 
tées~  si  des  substit~tions  de  procédés  techniques  ne 
jouaient  en  sens  inverse. 
de  la contribution  au  Produit  intérieur brut.  La  combi~ 
naison  d'une  expansion  lente,  des  pressions  sur  les  prix 
et  de  progrès  techniques  importants  se  traduisent  en  une 
réduction  continue  de  la contribution  de  l'industrie  tex~ 
t  i 1 e  au.  produit  in  t é ri  eu  r  brut • 
du  progrès  technique  ;  car  lvindustrie textile  ~malgré 
(et  en  partie  à  cause)  de  son  expansion  modérée,  est  en 
progrès  très  rapide  réduisant  de  manière  sensible  les  res~ 
sources  utilisées. Tableau IV- Les  industries textiles dans les pays  de  la C.E.E. 
Branche  Allemagne  (R.F.A.)  France 
r-·- Italie  Pays- Bas 
indust. 
No  V.A.  C.A.  s.  V.A.  C.A. l 
s.  V.A.  C.  A.  s  V.A.  C.A. 
N .I.C.E. 
Industrie textile  23  2.185,2  4.762,4  957,1  1.545,0  4 ·'•10,81  694,8  1.379,2 3.205,1  374,2  321,5  789,5 
Industrie  de la laine  232  318,2  784,7  147,3  348,1  1.204,0  153,1  387,4  895,2  100,7  53,0  138,8 
Industrie  cotonnière  233  585,5  1.294,1  276,6  375,5  1.092,0  175,1  357.7  827,0  113,4  111.7  268,2 
Industrie  de la soie  234  146,1  342,8  65,8  154.5  1+93 ,1  62,7  123,8.  317,6  38,6  18,5  49,4 
·Indust.du lin et  chanvre  235  61,7  153,0  29,4  65,8  196,5  31.6  43  i.l  109,1  11 ,8  6,7  14,2 
Ind.autres  fibres  text. 
(jute,fibres dures,etc.)  236  47,0  107,8  18,7  68,7  175,8  27,6  11+. 6  3':· .9  4,6  19, 1  55,1 
corderie. 
Bonneterie  237  485,5  961,1  204,2  258,2  638,8  118,8  226,2  569,1+  41 '1  45,1  102,9 
Achèvement  des  textiles  238  157,8  303,2  71,8  122,1  228,6  58,9  102,1  198.  ~  38,2  9,9  17,0 
Autres  industries  text.  239  383,4  815,7  143,3  149,1  382,0  6?,0  124,0  253 ,(,  25,8  57,5  143,9 
Production  de  fibres  A&S  303  181,2  301,9  63,3  255,5  505,5  70,0  199,2  406,6  37,0  ( 1)  (1) 
RATIOS  = 1 - parts  en % de  la valeur  ajoutée  ~~ns le chiffre  d'~ffnires - 2 - pnrts  en  ~:- des  sn.l.ïires  et  tr!'iitemenli>  dans  le c  A.  -
3  - parts  en % des  salaires  et  traiteJ.ents  d  ...... ns  la.  V.:".lcur  ~jout:c. 
1  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2 
--r-· 
Industrie textile  23  45,8  20,0  lt3,7  35,0  15,7  ';4,9  43,0  11,6  27,1  40,7  20,8 
Industrie de  la laine  232  40,5  18,4  46,2  28,9  12,7  43,9  43,2  11 '2  25,9  38,1  20,8 
Industrie  cotonnière  233  45,2  21,3  47,2  31 +  .3  16,0  46,6  43,2  13,7  31,?  41,6  24,1 
Industrie  de  la soie  234  42,6  19,1  45,0  31.3  12,7  40,5  33,9  12, 1  31 ,1  37,4  19,2 
Indust.du lin et  chanvre  2}5  40,}  19,2  47,6  35,0  16,0  45,9  39.7  10,8  27,3  46,7  17,4 
Ind.autres  fibres  text. 
(jute,fibres dures,etc.)  236  43,6  17,3  39,8  39.1  15,6  40,1  41,7  13,3  31,8  34,6  15,1 
corderie 
Bonneterie  237  50,5  21 ,2  42,0  40,4  18,5  45,9  39,7  7,2  18,1  43,8  22,7 
Achèvement  des  textiles  238  52,0  23,6  45,4  53.3  25,7  48,2  51,5  19,3  37,4  58,2  33,9 
Autres  industries  text.  239  46,3  17,5  37.3  39,0  17,5  44,9  48,8  10,1  20,7  39,9  14,6 




valeur  ajoutée 
chiffre d'affaires 
ealaires  l•n  millions d'unités de  compte  (U.C.)  - 1  U.C.  DM  4  - F  fr.  4,937  - Lire 625  - FL  3,62 - Fb  50,  Flbg 50 
( 1)  on  ne  dispose  pas  de  données détaillées  -
pour  le Luxembourg  on  ne  dispose  pas  de  données détaillée. 
Source  statistiques industrielles OSCE  1967  J.S.  -Enquête  1963  - C.E.E; 
Belgique 
s.  V.A.  C.A.  s. 
164,3  346,5  1.056,6  160,7 
28,9  85,6  313,0  39.3 
64,8  90,8  271+,8  44,5 
9,5  15,7  48,1  7,6 
2,5  25,0  88,6  9,8 
8,3  21,0  65,1  9,4 
23,4  43,2  104,9  19,7 
5,8  27,2  59,2  13,5 
21 '1  38,0  102,9  16,9 
( 1 ) 
3  1  2  3 
51 ,1  32,7  15,2  46,, 
54,5  27,3  12,5  45,8 
58,0  33,0  16,1  48,9 
51,4  32,6  15,8  48,3 
}7,3  28,2  11 •  1  39,} 
43,7  32,2  14,5  45,0 
51,6  41 ,1  18,7  45,5 
58,2  46,0  22,7  49,4 
36,7  36,8  16,4  44,5 
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- d'évolution  de  l
9emploi. 
Ce 1 a  -s e  traduit  par  des  ! 6 duc  t ions  d ' e f fe ct  i f s  con  t in  ues et 
importantes,parallèlement  aux  accroissements  très  impor~ 
tants  de  productivité.  Ces  accroissements  ne  peroettent  cepen-
dant  que  de  compenser  les  augmentations  de  salaires,même 
si  ceux=ci  restent  au  bas  de  la hiérarchie  des  salaireso 
....  d'évolution  du  capital.  / 
Ces  accroissements  de  productivité résultent  d'accroisse~  j 
ments  dans  les  équipements  (les  actifs)  par  ouvrier,  sans 
que  cependant  les  charges  en  capital  ne  semblent  croître  par 
unité  de  produit. 
- d'évolution  des  résultats. 
La  rentabilité  des  entreprises  est  affectée  par  des  pres~ 
sions  currentielles  importantes,  internes  et  externes, 
mais  également  par  des  charges  financières  considérables, 
résultant  du  poids  considérable  des  stocks  d'une  part~  du 
degré  d'utilisation  du  capital d'autre part. 
- d'évolution  du  nombre  et  de  la taille des  entrepriseso 
Si  donc  le capital  engagé,  à  long  comme  à  court~erme reste 
trop  important,  en  rai~on m~me de  sa  dispersion,  le  coeffi~ 
cient  de  capital devrait  diminuer  pour  restaurer la  renta~ 
bilitéo  L'assainissement  du  stock  de  capital  doit  nécessai-
rement  comporter  la poursuite  dvun  processus  d'élimination 
d'unités  de  production marginaleso  Tandis  que  l'élévation 
du  degré  d'utilisation de  ce  stock doit  comporter  des  ra= 
tionalisations  dans  les  structures  et  modes  de  gestiono 
r•  de  critères  globaux. 
En  dehors  de  la  réduction  de  la contribution  au  produit 
intérieur,  le textile  semble  avo1r  un  niveau  de  productivi~ 
té  relativement  insuffisant  par  rapport  à  l'intensité de 
capital,  c'est-à-dire,  en  définitive,  par  rapport  au  volu= 
me  des  ressources  en  capital utiliséo - 48  -
Si  l'industrie textile apparait  ainsi  comme  étant  capable, 
pour  atteindre  un  même  résultat  (en termes  de  production 
et  pour  progresser)  de  dégager  des  quantités  de  ressources 
importantes,  il reste  alors  à  considérer les possibilités 
de  dégagements  et  de  réemploi  de  ces  ressources. 
On  pourrait  encore  ajouter d'autres  critères  de  mesure  de 
l'activité de  l'industrie textile,  ayant  trait  à  l'évolution 
des  prix  (prix relatifs  en  baisse),  des  échanges  ext~rieurs  •• 
r~.C:-~-- ~  c.~~~-~- ~ul:_!_.!.Elicité  de  critères' 1' industrie textile,  --- .  - - --------· 
composée  d'un  ensemble  hétérogène  d'éléments  d~it être  con~ 
si.9:..~ré~_ ici coge un  ensemble  de  ressources  en  hommes-'--~ 
; 
çapital,  en  expér:L~_nc~_s  et  _  _ç_Q.!!,D_ais~ances  techni_g_ues  __ ~-~'t. il 
s~gi  t  dè_s  lorJ)  __ de  port er  ~n.  __ jugement_  .. sur  1  'affecta~  ion  et 
l'utilisatio~~~-~ette masse  ~~ess~ur~~~_compte ~~E-~~ 
.  la nécessité  de  satisfaire des  besoins  spécifiques  des  con.., 
'  sommat eurs. 
2.32  Tendances  et  Perspectives. 
Cette  analyse  doit  permettre,  nous  lvavons  dit,  de  dégager 
certaines tendances  majeures,  et  de  tracer  à  partir  de  là 
des  perspectives  d'évolution.  L'évolution passée  et  l'état 
actuel  de  l'industrie textile,  qui  constituent  l'objet  di~ 
reet  de  l'analyse  doivent  permettre  de  saisir  - et  de  quan~ 
tifier là où  faire  se  peut  -des évolutions  en  cours,  à  l'in-
térieur  comme  à  l'extérieur,  de  l'industrie  comme  du  marché, 
de  dégager,  à  partir  de  là,  des  éléments  de  transformation 
significatifs et  de  situer les  perspectives  d'évolution. 
Si  donc  l'objectif essentiel  de  l'étude  concerne  des  tendan-
ces  et  des  perspectives,  il est  important  d'en  souligner 
quelques  aspects  : - les  €volutions,  dont  question  ci··dessus,  concernent toutes 
les  variables  principales  de  l'activité de  l'industrie tex-
tile  :  production,  évolution qualitative  des  consommations, 
prix,  productivité,  effectifs,  échanges,  investissements, 
rentabilité  ••  Or  les  évolutions  de  ces  variables  réagis-
sent  les  unes  sur  les  autres  en  un  réseau  complexe  d
9inter-
actionso 
- Ceci  est  d'autant  plus  important  que  nous  voulons  situer 
des  perspectives,  qui  doivent  dès  lors  reposer  sur la dé-
finition  de  ce  réseau  d'interaction  :  les  perspectives  for-
ment  nécessairement  un  tout. 
Il faut  en  tenir  compte  dès  lors  que  l'on s'efforce  de  si~ 
tuer  des  perspectives  dans  le cadre  d'hypothèses  alterna= 
tives  :  dans  chaque  cas  ce  sont  les  conséquences  au  niveau 
de  toutes  les  variables  qu'il faut  réexaminer  en  synthèse. 
- Enfin  ces  perspectives  doivent  être définies  de  manière 
globale. 
Observant  une  certaine  évolution  de  la consommation,  nous 
assistons  par ailleurs  à  des  phénomènes  multiples  de  subs-
titution  - de  fibres,  de  procédés,  de  produits,  de  firmes. 
Compte  tenu  de  ces  transformations  internes,  il ne  peut 
être  question  de  s'attacher  à  l'avenir  de  telle ou  telle 
industrie  dans  sa définition actuelle  (c'est·
1 à-dire tel ou 
tel groupe  particulier de  firmes).  De  même  que  les  fibres 
se  mélangent  sur toute la ligne,  les  unités  de  production 
ne  sont  pas  tenues  par  une  définition d'activité  selon  des 
critères traditionnels  et  peuvent  donc  orienter leur  acti= 
vité  vers  des  productions  nouvelles. 
Dans  la phase  de  mutation  profonde  que  cannait  l'i~dustrie 
textile,  les  perspectives  doivent  être définies  délibéré= 
ment  en  termes  intertextiles.  Ceci  nous  conduit  à  préciser 
l'optique  dans  laquelle l'industrie textile est  étudiée. 
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2o4o  Optique  adoptée 
L'industrie textile est considérée  dans  sa totalité, il s'agit 
q'un tout  composé  d'unités interdépendantes. 
2.41  L'industrie textile,  comma  unité 
En  raison des liaisons d'interdépendance  complexes  et étroites 
~ui relient toutes les composantes  de  l'industrie textile, 
celle-ci doit  être  considérée  comme  un tout  (1). 
Cette interdépendance  étroite est aussi bien horizontale  que 
verticale. 
- dans le sens horizontal 
- les fibres  peuvent  se  substituer les unes  au autres  à 
l'intérieur d'intervalles très larges. 
- des  produits divers  peuvent  se  substituer les uns  aux 
autres  dans la satisfaction des  besoins  du  consomma-
teur.  Y compris  sous l'action plus  ou moins  durable 
de  la mode. 
- dans  le  sens vertical 
les relations  de  fournisseurs  à  clients sont  étroites 
(et  expliquent d'ailleurs les retransmissions  de  fluctua 
tion d'aval  en  amont) 
Prendre l'industrie textile  comn1e  un  tout  ne  peut  dès lors 
signifier qu'une  seule  chose  :l'industrie est  considérée 
comn1e  un  réseau  de  flux  de  produits  en cours  de  fabrication, 
étent  entendu  que  les &eminements  peuvent  3tre variés et les 
opérations plus  ou  moins  nombreuses. 
(1)  C'est  sur la même  constatation  que  repose  la revendication d'un accord 
international toutes  fibres  ou intertextiles qui  prendrait le relais 
de  l'Accord Coton L'industr.B  textile n'est  donc  Eas  un  tout  homogène,  mais  une 
série d'opérations  successive~ pouvant  être  regrou~Œs selon 
des  arran&ements  divers  (des  degrés d'intégration plus  ou moins 
poussés).  L'industrie textile apparaît  comme  un  réseau  de 
relations particulièrement  étroites et relativement  cloison-
nées  par  rapport  au reste  de  l'activité industrielle.  Ceci 
tient  à  la faiblesse  des  consommations  intermédiaires non-
textiles des industries textiles. Celles-ci ne  sont  reliées, 
er  dehors  de  la production  - agricole  ou  chimique  - de  fibres 
aux autres activités industrielles pratiquement  que  par les 
achats  d'équipement  et d'énergie  (et  de  colorants). 
A  la4fférence des  relations inter-industrielles généralement 
circulaires, la spécificité  de  l'industrie textile se  traduit 
par  des  relations  à  sens  unique  d'amont  en aval. 
"·  ,..-
L'industrie textile doit  de  ce  fait être  considérée  comme  un 
ensemble  d'activités _étroitement  interdépendantes.  Et  on  pat 
dire  que  toutes les branches textiles participent  à  ce  réseau 
interdépendant,  que  ce  soit en  raison de  la maüère  utilisée, 
que  ce  soit  en raison  de  l'usage final  du  produit  concerné. 
Il faut  toutefois  signaler une  exception  à  cet  égard,  celle 
de  la transformation  du  j_~_~_e_ -~-~_surtout  des  fibres  dures,  qui 
ne  peuvent  s'introduire dans  les produits textiles habituels 
et  qui  ont  leurs usages  propres  (sacs,  tapis brosse,  ficellerie)c 
En  raison  de  cette  indépendance~  on  traitera séparement  les 
problèmes  qui  concernent  ces activités. 
Il faut  signaler cependant  que  cette  indépendance n'est  que 
partielle dans la mesure  d'une  part  où  certaines industries 
textiles utilisent les produits  de  cette  transformation 
(p.  ex.  le  jute  dans  l'industrie du  tapis)  et  où  d'autre 
part les fibres  chimiques  ont  opéré là  ~galement leur péné-
tration(les polydefines dans 1' industrie  jutière,  les 
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synthétiques  en  ficellerie)  (1). 
Remarque  : 
Considérer l'industrie textile  comcre  un  tout  dans  notre 
analyse,  ne  signifie pas  que  lanalyse  se  fonde  sur  un  raisonne-
ment  de  type  global.  Il ne  s'agit pas  de  raisonner sur un  ensemble 
caractérisé par  un  certain nombre  de  grandeurs  et  de  relations 
r~lobales, mais  de  considérer toutes les composantes  de  l'indus-
t 
:trie textile,  constituant  dans  leur interdépendance  une  unité. 
Etant  donné  l'hétérogénéité des activités textiles d'ure  part, 
et l'importance  des modifications diverses,  de  produits,  de  pro-
cèdés  de  fibres  - qui  ont  caractérisé et  caractéris~t l'induEtrie 
)extile d'autre part,u1 raisonnement  global,toutes activités texti-
~\-les additionnées,risquerait  de  conduire  à  des  conclusions tata-
.  lement  erronnées. 
Il est possible  en  effet de  relever  un  certain nombre  de  contra-
dictions  manifest~entre la réalité et les indications  fournies 
par les données  globales. 
Citons  à  titre d'exemple  : 
- l'augmentation de  la valeur  qiq~tée  (par unité  de  chiffre 
d'affaires)  dans les diverses activités de  transfor1~ation 
textile,  ne  peut  enpêcher  que  globalement  on  obtienne  une  image 
opposée,  en raison de  la substitution des  produits  de  bonneterie, 
à  valeur ajoutée moindre  (par rapport  à  la consommation  do  fils)~ 
(1)  Cette dernière  remarque  peut servir d'illustration du 
resserrement  de  l'interdépendance  des activités  t~xtiles.  On 
peut citer comme  autre  exemple  la fabrication des  tissus 
élastiques,  dont la consommation defils de  caoutchouc  èst 
remplacée  par l'utilisation de  fils synthétiques élastiques. - la baisse  des prix des  diverses matières premières est  compa-
tible avec  une  ~t~on,,  au  nivenu  global,  du  prix du kg 
de  ~atière  conso~mée,  en  raison de  la substitution de  mntièrc3 
plu_::~  ....  J~.bJ~IJiUL à  des  Iilatières moins  chères  .. 
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- On  assiste  dans  certains cas  à  une  aug~mentation du  coeffic~.cnt 
de  capital au niveau global,  alors  qu'au niveau des  entreprises 
~  -- ....... ----·- -""-· .  ·- --· --- ~ 
~_ç_o~.f_f~cient ne  semble  guère  augmenter,  en raison  de  la 
- -~---- -- -- -- -- - ~ 
substitution de  firmes  ou  de  procèd~s à  coefficient  à  capital 
plus  ~lev~. Les  secteurs  en  expansion,la production de  fibres 
artificielles et  synth~tiques,de tapis et dans  une  moindre 
mesure la bonn~terie ont  èss coefficients  de  capital +  ~lev~ 
2.42 les liaisons  d'interd~pendance  • 
....... "\.  .. ----.......  - ...  '  ,.  '.  .-··  -- - ...  " 
_  .....  ~ 
Il convient  de  pr~ciser quelques aspects importants  de l'intcr-
d~pendance des  activités textiles. 
- Le  caractère très étroit des  relations verticales fournit 
l'explication de  base  de  l'ampleur  des  transmissions  de  flu·~-
tuations d'activité d'aval  en  amont. 
- Les  d~penses du ~eur  recouvrent,  en  dehors  de  la 
matière  première  de  base,  une  accumulation  de  valeurs  ajoutée~ 
..... , ....... -------.......,.._-...-----·  ---
correspondant  aux  op~rations successives.  Cette valeur  ajout~c 
globale,  plus  ou  moins  élevée  selon "la  qualit~'tlu produit,  Ge 
ventile  différemment  selon la vari~té des  cht;min~_l_lle_~tE?  que 
_.-··  .... 
les matières ont  suivi  jusqu'nu produit  final.  La  mode  joue  - ......... ----........ - ..... -...........  -
ici un rôle  important  en privilégiant tel cheminement  au  dé~ 
triment  de  tel autre  (poex.  substitution bonneterie  - tissag~; 
- A  chaque  stade  de  production s'ouvre  un  éventail  de  so~~ces 
d'approv:isj,_qnnement  des matières  utilis~es - fibres  diversec~ 
-........~~-_....,_ 
approvisionnement  interne  ou_importation.  En  raison de  l'im-
portance  de la matière  dans le prix de  revient,  la possibili·:( 
de  ~~ojair la  so~rce d'approvisionnement la plus  comp~titive  Gf~ 
paraît  comme  une  condition essenti0lle de la compétitiv~té propre. - 54  -
- A chaque  stade  de  production,  la dimension  du  marché  pour 
l'écoulement  des  produits est très directement  fonction  de 
la compétitivité  des  stades situés en aval.  Les  débouchés 
sont  donc  fonction  de  la compétitivité propre  mais  également 
de  la compétitivité  des utilisateurs. 
En  contnste  avec  cette image  complexe  d'un éventail des  entrées 
de  matières et d'un éventail des  sorties de  produits,  corres-
pondant  à  la réalité intertextile de  l'industrie textile. en 
pleine  transformation, il convient  de  mettre l'accent par 
ailleurs sur l'interdépendance plus fondamentale  qui résulte 
de  la succession des  opérations réalisées sur les fibres 
textiles.  Les  problèmes liés aux modalités  de  cette  succession 
ou,  comme  il a  été dit plus haut,  aux  arrangements  techniques 
divers  de  cette succession nous  paraissent tout  à  fait essen-
tiels. 
Sans  rentrer ici dans  l'analyse  gui  sera développée  Dlus loin, 
disons  simplement  gue  certains des  problèmes les plus importants 
de  l'industrie textile nous  paraissent  se  situer  a~  niveau des 
~iscontinuités dans les processus  de  production,  entraînant 
\.des immobilisatiom excessives  de  capital  ,  en  équipemen_t_, com.rne 
èn  stock. 
Remarque  : 
Une  étude  quelque  peu  complète  de  l'industrie textile devrait 
pouvoir  s'appuyer,  en raison de  la complexité  changeante  des 
relations d'interdépendance  entre les diverses  composantes  de 
1' industrie textile,  sur des  tableaux  ~.~.chç.u1ges interindustriels 
/  '  \  ,,....  '  r Compte  tenu des lacunes  dans  l'information et  des  délais, il m'a 
été possible d'élaborer  que  l'ébauche  d'un tel tableau et  de  son 
évolution dans le  temps. 
Cet  instrument  nous  parait tout  à  fait essentiel pour la compré-
hension  des  problèmes textiles  il fournit  un  endre  de  cohérence 
qu'aucune  autre information ne  permet  de  procLrer. 
Nous  tenons ici à  souligner la valeur  des  travaux importants  qui 
ont  été réalisés sur  ce  plan par le Conseil Professionnel  du  tex-
tile et du  vêtement,  en  Belgique  •  Son  analyse  input-output  des 
industries textiles et du  vêtement  pour  l'année  1962,  est, 
malgré  le nombre  des  évaluations auxquelles il a  fallu procèder, 
un instrument  d'analyse  de  toute  première valeur.  Nous  croyons 
nécessaire  de  suggèrer l'élaboration d'un tel tableau au niveau 
de  la C.E.E.,  dans les plus brefs délais. 
- 77  -2.5  ~~~-E~~~!~-~~~=~2~!~~~~-~~~-!:~!~~~· 
Il faut  signaler  que  trois  types  de  recherches  importants  n'ont 
pas  été  effectuées  dans  le  cadre  du  présent  rapport. 
Il s'agit  : 
[
-_  ::: 
des 
problèmes  de  conjoncture, 
problèmes  spécifiques  de  l
9habillement, 
aspects  sociologiques  des  problèmes  textiles. 
2.5I  La  conjoncture textile. 
Le  présent  rapport  est,  on l'a dit,  centré  sur la structu-
re  de  l'industrie textile,  face  aux  tendances  qui  se  déga-
gent  sur le marché. 
Il ne  pouvait  dès  lors  être  question  d'aborder,  de  manière 
spécifique,  les  problèmes  de  conjoncture,  dans  les  délais 
impartis. 
Il convient  cependant  d'insister sur  le fait  que  tous  les 
rproblèmes  de  l'industrie textile  se  manifestent  à  travers  des 
l!luctuations  conjonctu~elles et  ne  reçoivent  toute  leur  signi-
fication  et  tout€  leur  ampleur  que  dans  ce  contexte. 
Nous  suggérons  instamm~nt  qu'un  rapport  complémentaire  pu~s= 
se  être réalisé  sur  ces  aspects  conjoncturels  du  problème, 
ceci  pour  deux  raisons  essentielles 
- Un  certain  nombre  de  problèmes  importants  - citons  les 
stocks,  le  degré  d'utilisation des  capacités,  l'élimina= 
tion  de  l'outil ancien,  les  pratiques  commerciales,  l'em=· 
ploi  =  ne  peuvent  être saisis  dans  toute leur  significa~ 
tion  qu~à condition  de  les  situer  dans  leur  contexte  con~ 
joncturel~ - 57  c.o 
S'il est  vra1  sans  doute  que  ces  fluctuations  sont,  au 
moins  dans  leurs  modalités  et  dans  leur  ampleur,  en  grande 
partie  une  conséquence  des  caractéristiques  structurelles 
de  !~industrie textile,  il n'en  reste  pas  moins  que  ces 
fluctuations  ont  (acquis)  un  dynamisme  propre. 
,  _._  ...................  t>l,t'.K""*"'-~~If':!'o<'• 
~~  t e  __ d é f  ~Q-~-~-i  ~  ~-d~l:l  ~~-po  1}_!;_~9,_~~----~  ~Tu~  tu  r ~  ll_:~_C?__~--r: é :..:3_:--
s a_~-I.:~!_Il_e_E!-_i._p~_:l~~~-?  comme  ~-!1  ___  §__;!-~ment  ___ ~-~.s en~~-~  1 ~- t ra_! te  C"> 
ment  des  f~uctuations  cycliques~ au  rlsq~~ de  ne  pouvoir 
atteindre  ses  objectif~. 
2.52  L'habillemento 
Pour  une  s é r i e  de  ra  1 s on s  hi  s t or  i que s ,  1 ' hab  i.~l.e_rn_e nt  ~  1 a 
confection  devenue  l'industrie  de  !~habillement  ~  n~est pas 
.. ~~ ...  ..._ •  .,....,..,.,.t-" .... "'"-----. 
considéré 1  statistiquement  et  professionnelleflent,  comme  un 
.r-~-·  -
~lêment  d v un  tout  qui  comprendrait  les  activités  du  ~~---·· 
et  de  lwhabillemento  Cette  situation  est  évid~nment  anorma= 
~e_,  étant  donné  que  lE:  dé bouc hé  principal  du  textile  est  1  ~ha-,  ------ billement  (en  gros,  les  2/3)  et  que  par  conséquent  la plus 
grande  partie  des  pr~duits textiles  est  transformée  par l'in 
dustrie  de  lvhabillernent  avant  djatteindre  le  consommateur 
sous  forme  de  produits  finis. 
Par  ailleurs,les  consoq_!1l.~~ions  de  produits  textiles  :çar  1
1in= 
_.-m"- ........... ·-···"·'-··-· 
dustrie  de  lihabillernent  représentent  environ  50%  de  son  chif-
.,~.~-~~---- '" --·' "- '  .. - ~.:....:-'"-
fre  d'affaire.  Les  consommations  intermédiaires  non-textiles 
par  l'industrie  de  l'habillement  sont  trop  faibles  pour  justi~ 
fi  er  une  s épar at ion ,  q u i  ré  su  1 t e  du  fa i t  de  1  ' indu  s t r i al  i s a-~- v' 
tian beaucoup  plus  tardive  de  l'habillemento 
Cette  séparation  est  devenue  encore  beaucoup  plus  artifi= 
cielle  avec  le  développement  important  de  produits  de  bonne~ 
terie  ~  étant  donné  que  CeUXc•Cl  constituent  souvent  des  SUbS-> 
tituts directs  et  très  proches  de  certains  produits  de - 58  = 
l'industrie de  l'habillement. 
Cette  séparation  est  accompagnée  d'une  ignorance  profonde  -
..,_  .. -.....................  _........, ... ..:•~~:!"'!'~ 
à  l'exception  du  cas  de  l'Allemagne,  et  atténuée  aux  Pays~ 
Bas  - quant  aux  conditions  de  production  de  l'industrie  de 
--~-------·"' 
l'habillement. 
0 r --I"es- .. ë_o ri cf :1. t ions  dans  1 es  que  11  es  fon ct  i o nn e  1 ' indus  t rie  de 
1 ' hab i 11  erne nt  s ont ,  à  c_e r t ain  s  é ga  :r..~~.l-déc i s ives  pour  1 ' in-
dystrie  textile~~ns la mesure  même  où  l'habillement  est  en 
çontact  permanent  avec  le  débouché  final, s'il ne  le  contr~~ 
le  pa~.  o 
L'industrie textile  - à  l'exception de  la bonneterie,  pour 
la plus  grande  part  de  son  activité  - ne  saisit le marché 
que  de  la manière  dont  il est  répercuté  en  amont  par l'ha-
billemento 
Tous  les  problèmes  liés  à  la  (dis)continuité  du  processus 
de  fabrication  - fluctuation  à  court  terme,  stocks,  change~ 
ments,  de  mode  et  de  goût  ••••o  ~en dépendent. 
2.53  Les  aspects  sociologiques  des  problèmes  de  l'industrie tex-
tile. 
Il ne  rentrait  pas  dans  les  objectifs  de  cette  étude  d'ana-
lyser les  aspects  proprement  sociologiques  du  problèmeo 
Ces  aspects  nous  paraissent  cependant  revêtir une  grande  im-
portance,  à  deux titres  au  moins  :  il s'agit d'une part  des 
aspects  internes,  au  niveau  des  comportements  des  agents  par-
ticipants,  et  d'autre part  des  aspects  externes,  au  niveau 
de  l'environnement,  ou,  si l'on préfère,  des  attitudes  à 
l'égard  de  l'industrie textile. 
Sur  le premier  plan,  des  modes  particuliers  de  comportements, 
de  sens  des  affaires  et  de  la société,  de  propriété,  de  ges-
tion  et  de  relations  de  travail ont  de  toute  évidence  une iP~~dence~_~ès directe  sur les  conditions  de  fonctionnement 
de  l'industrie textile. 
Ces  modes  particuliers  de  comportement  des  chefs  d'entrepri~ 
se,  se  retrouvent  à  deux  autres  niveaux  : 
- .'l:ll  nive~ des  organis!'tions  professio~nelles très  marquée:)  -~ 
par  une  préférence  pour  le maintien  des  structures  exis~ ~ 
tantes, 
...  ~  u  niveau.,  d ~  s  organ  i s at  i ons  syndic  a 1 e ~  dont  1 a  fa  i b ~es  s e  )  _  ....  ---
et  les  preferences  de  structures  ont  egalement  perm~s la 
subsistance  d'entreprises  marginales. 
Le ~  _  _de  ces  comportements  est  lié  à  la  _con~-~~!:~~:~-~~~E~ré:_~_ 
gionale  généralement  très  élevée  des  activités textileso 
-~~f<o  .. ..,..,.-.,.  ..... ,.._, ____ ,  ... _ 
Il ne  pourrait  être  fait  abstraction  de  ces  aspects  du  pro·~ 
blème,  dans  l'analyse,  mais  moins  encore  dans  la définition 
et  l'application d'une  politique  sectorielle. 
Sur  le  deuxième  plan,  on  ne  peut  qu'être  frappé  par la géné= 
ralisation d'une  attitude  disons  négative  à  l'égard  de  l~in= 
dustrie textile,  en  particulier d'ailleurs  dans  les  milieux 
de  l'administration(!). 
-------·-""·-·--·~------ -
Cette  attitude  repose  sur  des  jugements  de  valeur  portant 
""'---~---- .......  <"'··~  ..............  ' 
sur  les  ~..12  .. ~~~.!~-~~nternes  ~-~_ns.lés  ci-dessus,  conne  sur  1 'as-
pect  récessif de  l'industrie  qui  ressort  des  dégagements  im-
portants  d'effectifs,  posant  des  problènes  régionaux  divers. 
(1)  Les  Pays~Bas ont  connu  récemment  une  évolution positive 
à  cet  égard,  tandis  qu'en  Allemagne  l'attitude  paraît~ 
en  parti~ plus  objective. - 6o  -
Elle  comporte  néanmoins  des  jugements  d'ensemble  ~ J2L~_or_i_  .. 
qui  traduisent  une  mttQ.!!E.~~"-~.:'~~I1~e  de  1'  importance  des  res-
sources  engagées  et  des  progrès~ tant  réalisés  que  possibles. 
Les  lacunes  considérables  qui  ont  été  signalées  plus  haut 
sur  le  plan  de  l'information,  et  par  là de  l'analyse,  ont 
pour  effet  d'entretenir  cette méconnaissance. 
Le  présent  rapport  vise  à  fournir  les  éléments  essentiels  d'une 
expertise  qui  se  veut  synthétique  et  opérationnelle  • 
2.6I  ..  Syntheseo 
Il  a  fallu procéder,  au-delà  de  la collecte  de  l'information, 
qul  demeure  très  disparate  et  très partielle,  à  l'analyse 
des  divers  aspects  de  l'industrie textile. 
Il n'est  évidemment  pas  question  de  retracer ici toutes 
les  étapes  de  cette  analyse,  ni  de  décrire tous  les  détails 
techniques  des  calculs  et  comparaisons  qui  ont  été  opérées, 
ni  de  rent rer  dans  de s  dis  c.tS s i ons  p 1 us  ou  mo in  s  1 ab or  i eus e s 
sur  les  données  statistiques,  leurs  lacunes,  doubles  emplois 
ou  divergences. 
Le  rapport  donne,  en  synthèse,  des  indications  sur  les  pers~ 
pectives  d'activité,  en  insistant  sur l'interaction entre 
les  hypothèses  et  évolutions  décrites. 
Le  corps  du  rapport  concerne  toutes  les  composantes  de 
l'industrie textile,  dans  la mesure  où  l'analyse  est  centrée 
sur  les  similitudes,  qui  l'emportent  sur  les  différences  dans 
la plupart  des  cas. Sur  certains  points,  ou  problèmes  particuliers,  comne  sur 
certaines  branches  particulières,  on  a  cependant  complètê 
le  rapport  par  des  notes  annexeso 
2o62  Plan  généralo 
~  6r  = 
Les  divers  points  de  l'analyse  ont  déjà  été précisés  précé= 
demment  : 
- les  recherches  de  renseignements  ainsi  que  les  consul= 
tations  de  branches  ont  porté  sur  les  points  énumérés  dans 
la note  de  travail "les  axes  de  l'étude'', 
- l'analyse s'est  déroulée  en  suivant  le  cheminement  défini 
dans  la note  "éléments  d'analyse  de  1' industrie textile
1
f. 
Reprenant  ces  divers  points  en  synthèse,  le  rapport  fournit 
les  résultats  de  l'analyse  selon  les  lignes  suivantes 
Les  perspectives de  la demande,  interne  e.t externe 
Les  perspectives de  concurrence  internationale 
Les  ressources  en capital et  leur utilisation 
Les  structures et conditions de  production de  l'industrie  textil~ 
Les  perspectives en matière d'emploi 
Les  perspectives d'avenir 
Conclusions 
Il doit  être  entendu  que  ces  lignes  d'analyse  sont  étroite-
ment  liées,  et  que  les  perspectives  d'ensemble  ne  peuvent 
être  définies  qu'en  intégrant  ces  diverses  lignes,  dans  une 
vue  cohérenteo 3.  ~!!_E~~!E!~~!!!!~~~-!~-~~!!~~~~-!2!~~~!-~~-!!1~~~~ 






La  complexité  du  rroblème  ressort  des différelJ.tes  questions  que 
l'on peut  se  poser  : 
la demande  de  qui  et  à  qui  ? 
demande  finale  ou  intermédiaire  ? 
demande  de  produits  :  nombre  ou  dépenses,  et  de  quels  produits, 
ou  demande  d'une  quantité  de  fibres  textiles .  .  . 
En  raison  de  cette  complexité,  l'analyse des  perspectives  de  la 
demande  doit  s'étager  en  un  certain  nombre  d'étapes  successives 
- consommation  intérieure  : 
•  dépenses  des  consommateurs  :  importance  et  évolution, 
•  consommation  de  fibres  textiles, 
•  passage  de  l'une  à  l'autre  :  éléments  de  divergence 
•  consommation  apparente  aux  divers  stades  de  fabrication 
demande  extérieure 
Les  exportations  importance  et  évolution 
Les  consommations  intérieures  de  produits textiles  concernent  -
on l'a déjà  souligné  ~  des  produits  extrêmement  hétérogènes  : 
- diversité des  usages  finals, 
- diversité  des  produits  à  l'intérieur de  ces  divers  usages 
finals, 
- diversité  qualitative  des  produits  (qualité de  la matière  ou 
de  la façon,  différenciation,  ooins  ,  goûts  ••• ) 
- diversité  dans  le degré  d'élaboration des  produits,  (finis~ 
sage,  achèvement  ••• ) 
Il faut  noter  que  certaines  opérations  de  transformation  sont  le 
fait  des  ménages.  Ceci  concerne  des  produits  comme  la laine  à  tri-
coter,  le tissu  au  mètre,  le fil  à  coudre  et  à  broder  ••• 
Afin  de  suivre l'évolution de  la consommation  globale, il faut 
additionner  ces  produits  : 
- ~oit  en  termes  de  dépenses,  au  niveau du  consommateur, - soit  en  termes  de  contenu  de  matiares  textiles  de  ces  divers 
_  produits. 
Or  rien  ne  permet  de  considérer  a  priori  que  ces  deux  évolutions 
de  la consommation  e•  à  supposer  que  nous  puissions  les  appréhen~ 
der  avec  une  certaine rigueur- soient  parallèles.  On  essaiera 
par  conséquent  de  relier  ces  évolutions  ou  d'expliquer  les  di= 
vergences. 
En  fait  ce  passage  entre  les  consommations  de  matières  et  les 
consommations  de  produits  fait  rentrer  dans  l'analyse  du  proces~ 
sus  de  transformation  des  premières  en les  seconds,  c'est-à~ 
dire  dans  lvanalyse  de  la succession  des  opérations  et  des 
stades  de  production. 
Cela  signifie quiil  faut  dégager  en  outre  l'évolution des  consom= 
mations  intermédiaires,  ou  si l'on préfère  l'évolution  de  la  de~ 
mande  (en  termes  de  consommation  apparente)aux divers  stadeso 
On  devra  ajouter  à  cela les  élé~ents  de  la  demande  extérieure 
l'importance  et  lwévolution  des  exportations,  compte  tenu  de 
leur  incidence  en  termes  de  consommations  apparentes  au  stade 
amont. 
On  se  contentera  dvindiquer  dans  ce  chapitre les  éléments  essen= 
tiels  qui  se  dégagent  de  l'analyse  de  ces  divers  points. 
3.I.~es dépenses  des  consommateurs.  Les  dépenses  "textiles•;  des 
consommateurs  dépendent  évidemment  de  leur  revenu,  mais  éga~ 
lement  de  !;évolution des  habitudes  de  consommation  et  des 
prix, 
Les  dépenses  textiles  concernent  en  ordre  principal les  dé= 
~---·-,.__.  ... ...,  ,_.,. 
penses  d~~~~t,  de  1~-~~~-de  ~aison e~tile  dvameu~ 
.,  '  _,,.,,  __  ·~---- ......... ""'A_,_,_~ 
blement.  Elles  concernent  egale~ent, mais  de  maniere  indi- -
recte,  des  produits  textiles  industriels  incorporés dans  d'autres 
1 
produits finis. 3.II.Les  produits  textiles  dans  les  budgets  des  consommateurs 
Des  enquêtes  budgétaires  réalisées  par  les  C.Eo  sur  une 
période  située  entre  !962  et  !964,  il est  possible  de 
dégager  quelques  indications  concernant  l'importance  des 
produits  textiles  dans  les  budgets  et  sur  les  élastici= 
tés~revenu instantanées  (1) 
(1)  L'élasticité~revenu instantanée  se  refère  à  la liaison 
existant)  à  un  moment  donn~,  entre le  niveau  des  revenus  des 
consommateurs  et  les  d~~enses affectées  à  telle  ou  telle  cat~­
gorie  de  produits.  On  sait  que  l
1 êlasticitê~revenu est  une 
mesure  du  rapport  de  variations  relatives  du  revenu  et  de  la 
consommation  (la quantité  consommée)o ENQUETES  BUDGETAIRES  C.EoEo(I963/64) 
Les  principales  donn~es  ont  ~~~ rfunies  dans  les  tableaux  cl~ 
joints. 
NOTES 
I.  On  a  retenu  les  postes  de  d~penses suivants 
-Habillement,  ciest··~~dire  v~tements  â  l'exclusion  des  dfpen~ 
ses  consacrées  aux  chaussures  et  leur  réparation, 
=  Tapis, 
Linge  de  maison, 
~  Textiles  d 9 ameublement 
2.  On  nva  repris  dans  ce  tableau  que  les  pourcentages  que  représen= 
tent  ces  postes  de  dépenses  dans  le total des  dépenses  des  ménages, 
3.  On  n'a  retenu  que  les  dépenses  réelles~  à  l'exclusion  des  auto= 
consommations. 
Ceci  fausse  évidewment  la  comparaison  en  ce  qui  concerne  les  ou= 
vr1ers  agricoles  et  les  paysans  :  l'importance  des  auto~consomma­
tions,  pour  ces  catégories  socio ·professionnelles,  a  pour  effet 
d'exagérer  consid~rablement le part  des  consommations  textiles,  par 
rapport  ~  la  structure  réelle  de  leur  consommation. 
4u  On  n'a repris  dans  ces  tableaux  qu'une  partie  des  donn~es  dispo·· 
nibles,  afin  de  réduire  l'importance  de  ces  tableauxo 
On  n'a pas  reproduit,  en  particulier,  les  données  ventilées  selon 
la taille des  communeso - 66  -
ENQUETES  BUDGETAIRES  C.E.E. 
-CATEGORIES  SOCIO-PROFESSIONNELLES 
HABILLEMENT 
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tNQUETE  BUDGETAIRE  C.E.E. 
Niveau  de  Dépenses 
Catégorie· socio-·.  Niveau  de  Habillement  Autres  Total  professionnelle  dépenses  textiles 
ALLEMAGNE 
Ouvriers  <  6.500  DM  8)03  I,74  9,77 
>17.000  DM  8,77  2,34  II,II 
Employés  <  9.000  D~1  8,50  I,I9  9,69 
>22.000  DM  8,46  2,I7  I0,63 
Ag:-iculteurs  <  8.500  DM  II,I8  2,25  I3,43 
>I4.ooo  DM  II,60  2,74  r4,34 
FRANCE 
Ouvriers  <  7.500  FF  4,99  0,40  5,39 
>27.000  FF  9,97  I,52  II,49 
Employés  <10.500  FF  6,3I  0,54  6,85 
>30.000  FF  I0,49  I,06  II,55 
Agriculteurs  <  6.000  FF  6,24  ( 1)  6,52  0,28(1) 
>22.000  FF  II,26  I,58  I2,84 
ITALIE 
Ouvr~ers  <  6oo.ooo  Lit  4,07  0,75  4,82 
>2.500.000  Lit  I0,68  I,47  I2,I5 
Employés  <!.250.000  Lit  4,44  o,6o  5,04 
>3.000.000  Lit  9,99  I,OI  II,OO 
Agriculteurs  <  600.000  Lit  6,64  I,03  7,67 
>!.800.000  Lit  I2,93  I,86  I4~79 
BELGIQUE 
Ouvriers  <  135.000  FB  8,73  0,96  9,69 
(1  enfant)  >  135.000  FB  !1,34  I,2I  I2,55 
Employés  <  I80.000  FB  9,74  I,I7  I0,9I 
( 2  &  3  enfants)  >  I80.000  FB  II,72  I,2I  I3,84 
Agriculteurs  roo.ooo  FB  ro,44 
( 1) 
II,I9  <  0,75{1) 
>  !90.000  FB  I6,90  I,33  I8,23 
PAYS-BAS 
Ouvriers  <  8.500  FP  7.94  2,06  IO,OO 
(sans  enfant)  >  8.500  FP  II,60  3,2I  I4,8I 
Employés  <  r4.ooo  FP  9,83  I,I9  II,OO 
>  r4.ooo  FP  II,3I  I,I8  I2,50 
Agriculteurs  <  II.OOO  FP  II,98  { 1)  I2,97  0,99(1) 
>  15.000  FP  I4,57  I,II  !5,68 
-- --r1)  Tap~s non  compr~s ~  68  -~ 
Que  peut~on tirer  de  ces  indications  ? 
Ces  données  révèlent  des  différences  plus  ou  moins  marquées  dans 
l'importance  relative  des  dêpenses  de  consommation  selon  les  di= 
vers  critères  retenus 
catégories  socio-professionnelles 
(avec  la réserve  de  la note  ci~dessus) 
~  le  nombre  d 9enfants 
(à  revenu  égal,  la part  des  dépenses  textiles  a  tendance  à 
diminuer  avec  le  nombre  d'enfants 
- la  dimension  des  communes 
(la part  des  dépenses  textiles  diminue  avec  la dimension 
de  la  commune) 
- le  revenu 
r-·-----.. 
f  •  • 
r  On  observe  une  augmentat1on,  plus  ou  moins  sens1ble,  de  la 
1  l  part  des  dépens es  textiles en fonction  de  1' importance  du  revenu 
L_des  diverses  classes  de  consommateurs. 
Tin  peut  en  déduire  les  enseignements  suivants  : 
Les  élasticités-revenus  instantanées  sont  supérieures  à 
l'unitêo  Ceci  signifie  (en  combinaison  avec  ce  qui  a  été 
dit  de  l'influence  du  nombre  d'enfants)  que  ces  dépenses 
ne  p~uvent  être  considérées  uniquement  au titre de  dépenses 
élementaireE  (de  première  nécessité)  ma1s  qu'elles  compor-
tent  en  partie  des  dépenses  liées  au  niveau  de  vie,  dans 
le  domaine  de  l'habillement  (vêtements  de  loisirs,  mode) 
et  dans  le  domaine  de  l'ameublemento 
Par  contr~,  l'influence  de  la dimension  des  communes  sem= 
ble  suggérer  des  phénomènes  de  diffusion  sociologique  qui, 
jouant  au  profit  d'autres  consommations,  jouent  au  détri-
ment  des  produits  textiles 
3.12  L'évolution  des  dépenses  des  consommateurs:  Il est  nécessaire 
de  procéder,  en  ce  qui  concerne  cette  évolution,  à  certaines 
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convergentes'  pour  rouvoir  affirmer  que  les  dépens_es  des  conr.i 
SO:r.lr.J.ateurs  consacrées  aux  produits textiles  ne  su~_v_e!l}_.,..P.aS  ~~ 
tout  à  fait  l'évolution  de  l'ensemble  de  leurs  dêpenseso  1 
"'-····-···-·· - - ~·---··-···--- .  --····----~............  ·-. --··- '"  ..... __  ,  ··-.  ~ 
Le  tableau  ci-dessous  indique  l'évolution de  la part  des 
















































































1  I4,8 
1  I5,I 
1  I4~2 
' 
1  I2,5 
1 
l  I2,7 
1  I2,9 
1 
t 
1  I3,2 
1  12,5 
1 
!  12,7  1 
i 
Source:  Statistiques nationales 
La  rnrt  des  depenses  d'habillement  que  l'on peut  comparer 
aux  données  tirées  des  enquêtes  budgétaires  citées  précé= 
demment  ~  est  en  légère  réduction. 
~------.  Il faut  évidemment  tenir  compte  des  autres  catégories  de 
dépenses  textiles 
~les  d~penses  en  tapis,  et  dans  une  moindre  mesure,  en  tissus 
d'ameuble~ent,  connaissent  sans  doute  une  expansion  plus  for~ 
te,  mais  leur  incidence  est  trop  faible  pour  pouvoir  modifier 
l'allure générale  de  l 7évolutiono 
(Cette  part  ressort  des  données  des  enquêtes  budgétaires ~  70  .,. 
diune  part~  de  l'importance  relative  des  consommations  de 
fibres  dans  le tapis  d\autre part)o 
les  consommations  indirectes  de  produits  textiles  (les 
usages  techniques)  ne  semblent  guère  suivre  l'expansion 
~  ~  '  /  "1  (1)  moderee  de  1  ensemble  des  depenses  text1  es  e 
Si  nous  raisonnons  à  :E._:r:i:_~1rts,  c 
9 est  .... à"·dire  en  volu~­
me  i  on  observe  que,  compte  tenu  de  la baisse  des~_r.:r.~x  rela-.,. 
""'' -··-~- .. ~---·------
tifs  des  produits textiles, la baisse  de  la part  des  d€pen~ 
ses  textiles  est  a tt  6nu€e,  voire  pres  que  é),.imi~.e. 
c  \Globalement,  nous  pouvons  donc  affirmer  que  l'élasticité des 
]consommations  textiles  est  légèrement  inférieure  à  l'unité 
.et  a  tendance  à  baisser.  ·- ..  .._ 
Il faut  noter  en  même  temps  que  cette €lasticit€  revenu  con-
naît  des  variations très  important·-es  à  court  terme.  Cette 
variation cyclique  caract€risée  de  li€lasticitéjrevenu consti-
tue  la  donnée  de  base  de  l'analyse  de  la conjoncture textile 
elle tient  à  la spécificité des  produits textiles  qui  sont 
des  produits  semi·-·durables,  satisfaisant  en  partie des  be 
soins  de  première  nécessité  et  en partie  des  besoins  non  €le= 
mentaires. 
.  ,~  .. "  h  .  ( 2 )  1~  ...  Le  n1veau  moyen  de  1  elast1c1te~revenu c  ronolog1que  - egere-
ment  inf€rieure  à  l
1unité  =  doit  être  compar~ avec  l'indica-
tion  fournie  rr€c€demment  dVune  €lasticit€-revenu  instantanée 
sup€rieure  à  1
1unitéo 
(1)  On  exclut  ici les  usages  techniques  non  textiles,  comme 
les  fils  pour  pneus,  dont  il faut  cependant  tenir  compte 
dans  l'activité des  producteurs  de  fibres  artificielles 
et  synth€tiques  o 
(2)  Liélasticité  chronologique  se  refère  à  la liaison entre 
les  variations  dans  le temps  du  revenu  d'une part,  de  la 
consommation  d~autre part, Ces  deux  données  ne  sont  pas  incompatibles,  étant  donné 
que  dans  le  cas  de  l'élasticité chronologique  dŒ facteurs 
additionnels  interviennent,  ceux  précisément  qui,  dans  le 
te~ps, modifient  les  goûts  et  modes  de  vie,  en  dehors  du 
l'influence  que  peuvent  exercer  des  modifications  de  prix. 
Dans  le  cas  présent,  le temps  joue  au  détriment  des  pro= 
duits textiles,  puisque  l
1élasticité chronologique  est  in= 
férieure  à  l'élasticité instantanée(l). 
Cela  signifie  que  lorsque  les  consommateurs  des  classes 
- 7!  ""' 
de  revenus  inférieures  voient  leur  revenu  s'élever  avec  l~J 
temps,  ils  ne  consacrent  pas  la même  part  de  leur  revenu 
au  textile~  que  les  classes  de  revenus  plus  élevés  lorsque 
leur  revenu  était  à  ce  niveau,  parce  que  le  phénomène  de 
diffusion  sociologique  joue  en  faveur  d'autres  types  de 
consommation. 
Nous  pouvons  conclure  de  cette analyse  que  l
1 élasticité=re~ 
venu  est  proche  de  l'unité pour  les  dépenses  en  volume 
et  plus  nettement  inférieure  à  l'unité pour  les  dépenses 
en  valeur,  et  que  cette élasticité  a  tendance  à  se  réu 
duireo 
3.!3  La  consommation textile  aux  Etats  Unis 
Nous  croyons  utile d'ajouter  ici un  commentaire  relatif 
à  l'évolution  de  la  consommation textile  aux  Etats~Uniso 
L'industrie textile américaine  a  en  effet  connu  de  I96I  à 
!966  une  expansion ~onsidérable 9  la consommation  de  fibres 
'-....:..  ... •" 
(1)  L'analyse,  beaucoup  plus  complexe  sur  le plan  propre~ 
ment  statistique,  est  ici réduite  à  un  aspect  essen~ 
tiel du  problème. textiles passant  de  6.567  à  9oOI3  millions  de  livres,  soit 
une  augmentation  de  pr~s  de  40%,  tandis  que  l'indice  de 
la  productio~ des  industries textiles  et  de  l'habillement 
augmentait  de  presque  35%,  et  que  la balance  commer~ 
ciale textile  des  Etats -Unis  se  détériorait. 
On  a  voulu  en  déduire  une  modification  importante  dans  le 
comrortement  des  consommateurs~  qui  consacreraien~ un2  ra~t 
plus  importante  de  leur  revenu  aux  produits  textiles~  ce 
qui  impliquerait  donc  un  rel~vement de  l'élasticit€=revenu 
de  la  consom~ation textile  (au~dessus de  l'unité)o 
L'analyse  de  1 'évolut,ÏQ.!l  recente  .aux  Etats  ... Unis  ne  permet 
.....  - ............. ,  ........ ~ 
pas  une  telle conclusiona 
- Il a  été  indiqué  plus  haut  que  l'élasticité~revenu 
de  la  consommation textile connaissait  d'impo~tantes  va~ 
-- ·~-·  .. -----· 
riations  à  court  terme.  On  peut  citer  à  titre d'exemple 
l'élasticité-revenu qui  avait  été  retenu  pour  les 
Etats~Unis sur  la période  1952~57  :  une  élasticité-revenu 
négative  de  - 0,63. 
(Studies  of  fac~or~ ·affecting  çonsumption  of Textile 
~~bers~  Inte~national Cotton  4dvis~  ~ommittee, Juillet 
1"960) Il 
- Il n'est  pas  poesible  de  connaître la part  de  la  demande 
textile  aux  Etats=Unis  qui  est  liée  aux  efforts  de 
guerre  au  Vietnam,  mais  cette part  pourrait  être  assez  ------ sub st  a nt  i ell_fê.  _  _._. 
--~ 
- Enfin,  l'expansion  de  la  demande  et  de  l'activité tex-
tile est  liée  à  une  phase  diexpansion  fondamentale  de 
.  --- .•..  -·--. ··-------
l'économie  américaine.  Et  l'expansion  de  l'industrie 
textile  est  restée  en  deçà  de  l
9expansion  industrielle - 73  .,. 
générale  :  33%  pour  le textile  et  34%  pour  l'habille~ent;· 
contre  45%  pour  l'activité industrielle générale.  _______ j 
Le  premier  semestre  I967  a  comporté  une  baisse  de  3%  pour 
le textile  et  de  5,2%  pour  le vêtement  (correspondant  pour 
l'année  I967  à  une  réduction  de  4%  de  la  consommation  de 
fibres)  contre  une  réduction  de  I,9%  pour  l'activité in= 
dustrielle  généralee 
Il est  néanmoins  vraisenblnble  que  la rapidité  de  l 1 expansio~ 
a  profité  à  l'industrie textile plus  que  ne  l
1eÛt  fait  une 
m@me  expansion  plus  étalée  dans  le temps.  Mais  ceci  ne  com~ 
porte  aucune  modification réelle  dans  le  comportement  des 
__  ...  -._,_,.,~~,--~~- ......... ,.,,....  ~  r•  o>  -· 
c onsorn.mat eur  s  o 
3.2  Les  consommations  de  fibres 
On  peut  suivre par  ailleurs les  consommations  de  fibres 
textiles  en  quantité  physique  :  il s'agit  du  contenu total 
de  fibres~  compte  tenu  de  l'état  des  balances  commerciales 
'  .  .  ( 1)  a  tous  les  stades  de  fabr1cat1on 
Ceci  nous  fournit  pratiquement  la  seul~ base  homogène  pour 
suivre  lvévolution  intertextile.  Ce  n'est  que  dans  ces  ter-
mes  que  nous  avons  des  chances  de  retrouver  les  matières  con-
sommées  à  travers  les  opérations  successives  auxquelles 
elles  sont  soumises. 
(1)  Ceci  comporte  nécessairement  quelque  approximation 
compte  tenu  du  traitement  statistique des  mélanges  de 
fibresQ  L'approximation  est  de  ce  fait meilleure  en  ce 
qui  concerne  ].a  consommation totale  de  fibres,  qu'en  ce 
qui  concerne  la  consommation  de  chacune  des  fibres  pri 
se  sérarément. - 74  -
3.21  L'évolution  de  la consommation toutes  fibres. 
Pour  des  raisons  de  disronibilités  statistiques l'évolution 
de  la  consommation  de  fibres textiles  a  été  étudiée  sur la 
période  I953  à  !964.  Sur  cette période,  les taux  annuels  de 
croissance  de  la consommation  apparente  de  fibres  (1)  ont été 
les  suivants  : 
Allemagne  4 
France  2,8 
Pays-=-Bas  4,0 
Italie  5,5 
Belgique  2,9 
Les  accroissements  de  consommation  ne  sont  pratiquement  dus 
qu'au  développement  des  fibres  synthétiques,  dont  la part 
est  passée  d'environ  2%  à  plus  de  20%.  Les  fibres  naturelles 
ont  connu  globalement  (au-delà d'une  augmentation  dans  la 
période  1953-57)  une  stabilité, tandis  que  les  fibres  arti-
ficielles  ont  connu  une  expansion  modérée. 
Les  calculs  opérés  sur  cette période  indiquent  qu'en  dehors 
de  l'influênce positive  qu'ont  exercée  les  prix  (les  prix 
relatifs  en  baisse  ont  stimulé la  con~ommation), les  élasti-
cités  revenu  s o!lt  très voisine  'J  tle  0, 5, ( 2)  sauf dans  le  cas  de 
,l'Italie,  qui  a  connu  apparemment  des  phénomènes  de  rattra~ 
page  dans  sa  consommation textileo 
Cela  signifie qu'en  termes  de  matières  consomm€es  et  trai~ 
tees  aux  stades  successifs,  l'expansion  est très  mod~~~e,  ce 
.....__,_  -- -------·-""-~ 
qui  devra  se  retrouver  aux  stades  primaires  de  production. 
~ .... --------·--;<' ,.• 
-~-~- ~- -- -· 
Il faut  ajouter  à  ceci  que 
l'évol~tion récente  depuis  I964  connue  de  manière  plus 
approximative  dans  les  statistiques,  est  caract€risée 
(1)  Base  FAO  qui  tient compte  ess  t•  11  t  d  laine,  FAS.  en  ~e  emen  es fibres  suivantesacoton,lin, 
(2)  Il s'agit de  l'élasticité/revenu de  la consommation mesurée  en poids. par  un  arrêt  complet  de  l'expansion  de  la consommation  tou~ 
tes  fibres,  la consommation  de  __  12.91  étant  inférieure  de 
quelque  5%  à  celle  de  I964.  Cela  signifie  que  sur cette  pé~ 
riode  récente  (et  en  dehors  de  variations  d'une  année  à 
l'autre}  l'élasticité~revenu est  devenue  négative. 
"(..,..  ~ .....  .  -
~  "'-""'~·..,...,;;:,..-~...__  <_.f:h,.f--Y· -·  ,_,..,.,.,,.._,. ,...,...._ 
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Cette  réduction  recouvre  également  des  divergences  profon= 
des  e~re les  fibres  :  une  très  fo~  réduction  de  la consom-
mation  de  coton  (et  de  lin} n'étant _pas  tout  à  f_ait  .c.ompen·-
.....  ~ 
sée  par  l'augmenta~on des  fibres  synthétiques. 
- ~,.,..t..........-~"'·-·~.;; 
Si  en  I964  il  ne  paraissait  guère  possible d'extrapoler les 
tendances  passées,  une  prévision  sur  base  des  élasticités-
revenu  de  lgordre  de  0,5  qui  paraissait  relativement  pessi~ 
miste  apparaît  aujourd'hui  comme  trop  optimiste.  En  effet  la 
consommation  de  I967  aurait  du  se  situer  à  quelques  9  à  IO% 
au-dessus  de  la consommation  de  I964o  Mais  on  ne  peut  juger 
de  la valeur  d'une  prévision  à  moyen  terme  sur la base  de 
données  à  court  terme,  étant  donné  l'importance  des  fluctua-
tions  de  consommationstextiles. 
"""  Il semble  donc  ~~-~~---<!_~_~e-~-~-l!~r  u_ne  élast~cité-rev~nu de~ 
l'ordre_~-~.  __ 0,5,  étant  entendu  que  des  bais~es de_E!ix.L  _  _!"~-~  ) 
p_ercutées  au  ni  vea'L!  du  c onsomn1:at eur,  pourront  stimuler la  ' 
consommation  au~delà de  cette  influence  du  revenu. 
Nous  avons  vu  que l'Italie avait  connu  un  rythme  d'expansion 
plus  soutenu  de  la consommation toute  fibre,  mais  il n 9est 
guère  possible  de  projeter  dans  l'av~nir de  tels  rythmes  d 9 
d'expansion,  qui  feraient  passer l'Italie,  en  une  douzaine 
d'années,  de  la dernière  à  la première  place  en  ce  qui  con-
cerne  la consommation  par  habitanto  Il y  a  tout  lieu  de  croi~ 
re  que  les  rythmes  d'expansion  de  la consommation textile - 76  = 
italienne connaissent  actuellement  déjà  (en  dehors  des  phé~ 
nomènes  de  conjoncture)  un  ralentissement. 
3.22  Les  fibres  particulières 
A  l'intérieur de  ce  total "toutes  fibresn,  nous  avons  dêja 
signalé  que  les  parts  relatives  des  fibres  particulières 
se  modifiaient  considérablemento 
~f;outes les  fibres  nQturelles  voient  leur part  relative  di~ 
l  :~ 
1 ,·  minuer,  et  ceci  correspond  depuis  1957  à  une  légère  réducr"' 
i  .  . 
i  t1on  dans  les  n1veaux  absolus. 
~ 
Par  contre,  on l'a vu,  les  fibres  chimiques  ont  accru  consi~ 
dérablement  leur part  relativeo 
Si  les  fibres  artificielles  ont  connu  un  accroissement  modé= 
ré  de  leur  volume  absolu,  elles  ont  réduit  légèrement  leur 
part  relative, tandis  que  les  fibres  synthét.i_que~~' connaissent 
urte  expansion  considérable. 
Il faut  noter  cependant  que  le taux  d~accroissement annuel 
de  la  consommation  de  fibres  synthétiques  sont  en  réduction 
sur toute la période. 
On  trouvera ci-joint  un  tableau  indiquant  l'évolution de 
la part  relative  de  divers  fibres  principales. ..  11  -
PART  DES  DIVERSES  FIBRES  DANS  LE  TOTAL 
en  équivalent  coton,  en  % 
Coton  Laine 
1953  1958  1964  1953  I958  1964 
Allemagne  49,2  50;8  35,2  10,8  10,1  8,8 
France  58~8  57,1  44,6  12~3  9,0  6,2 
1talie(l)  6I~8  49,2  45,7  9~6  4,2  3j5 
Belgique  60,2  61,5  46,5  I2,2  I1,3  (IO) 
Pays-Bas  60,5  59,2  46,7  9,9  8,7  1,9 
Artificiels  Synthétiques 
I953  1958  I964  1953  1958  1964 
Allemagne  39,1  34,1  33,2  0,9  4,9  22,8 
France  26,4  26,6  24,8  2,.4  1,2  24,4 
1talie(l)  26,4  39,0  32,1  2,1  7,6  18,1 
Belgique  24,2  23,3  (26,2)  3,3  3,9  17,4 
Pays-Bas  28~1  27,2  26,8  1,4  4,9  18,6 
(l)(sans  les  chiffons) 
En  Kgs 
1964  1965  I966  1967 
C.E.E.  Coton  43,8  4I,1  39,6  39,1 
(1)  Laine  17,4  17,5  !7,6  !6,1 
Artificiels  24,3  24,9  22,9  22,2 
Synthét iquesJ  !4,5  !6,5  !9,9  22,6 
! 
Sources  CIRFS - 78  .... 
Cette  évolution des  consommations  de  fibres  appelle  deux 
ordres  de  considération, 
- en  première  approximation  (c'est~à~dire en  faisant  abs~ 
traction  du  fait  qu'il s'agit ici d'une  consommation  ap-
parente  cumulêe  à  tous  les  stades  de  fabrication)  l'ex~ 
pansion  de  la consommation  de  fibres  a,  en  favorisant  les 
l
'fibres chimiques  1même  au  détriment  des  fibres  ..  naturelles, 
considérablement  ~-~~~~it  l~."~~:pendanc_e  e;x.!-~ri~\lr~~  dans  le 
t  '  ~-
1  •  .,  .,  • 
)  doma~ne des  mat~eres_prem~eres text1les, 
L.  - .  .  -
- Le  niveau  atteint par la consommation  de  fibres  synthéti-
ques,  rend  son  expansion ultérieure  de  plus  en  plus  dEpen-
dante  à  l'égard  de  l'expansion intertextile,  sauf  à  accen-
tuer  de  plus  en  plus  la substitution par rapport  aux  au-
tres  fibreso 
Il faut  évidemment  tenir  compte,  en  outre,  des  autres  fibres 
- en  particulier,  le lin, représentant  en  1964  un  peu  plus 
de  4%  de  la consommation  toute=  fibres  de  la C.E.E. 
- le  jute  :  on  ne  peut  ici  comparer  la  consommation  en  poids, 
car il s'agit  de  fibres  absolument  non  comparables.  En  1964) 
la consommation  s'est  élevée  à  316.000 tonnes, 
- les  fibres  dures  (examinées  ailleurs) 
3.23  Les  usages  finals 
Dans  le tableau ci-joint,  nous  donnons  un  aperçu  des  consom-
mations  de  fibres  réparties  selon les  usages  finals. 
Ces  données,  concernant  1966,  et tirées  des  enquêtes  du  CIRFS, 
ont  été  aménagées  de  manière  à  pouvoir lire 
~  à  la verticale,  la répartition de  chaque  matière  et  du total des  fibres  consommées  selon l'usage final. 
Cette  lecture verticale permet  donc  de  situer l'importan= 
ce  relative  des  divers  usages  finals.  Ceci  - il faut  le 
- 79  -
~ ..  ) 
pr~ciser  ~  en  termQs  physiques.  La  valeur  du  kg  de  matiè~ f 
.$ 
f 
re  transform€e  varie  en  effet  consid€rablement  d'un pro- : 
duit  ou  d'un  usage  final  à  l'autre  (1) 
(1)  Exemple  ~ 
La  valeur  d'un  kg  de  fils,  transform€s  en tissu  élasti~ 
que  est  de  50%  supérieure  à  celle  du  kg  transformé  en 
tapis  noué  (moyenne  pour  l'ensemble  des  deux  industries 
aux  Pays~Bas,  en  I96TI. 
à  l 9horizontale,  l'importance  relative  de  chaque  matière 
à  l'intérieur de  chacune  des  productions  :  c'est-à-dire 
le  niveau atteint  par  la substitution de  fibres. 
Il est utile  de  souligner  un  certain nombre  de  points 
- en  particulier, la place  occupée  par  les  fibres  ç_~imiques, 
•  dans  les tissus  d'ameublement,  et tapis,  et  dans  les tis-
sus  pour  doublure. 
Il s'agit  surtout  de  fibres  artificielles, discontinues 
dans  les  deux  premiers  cas,  continues  dans  le  second, 
•  dans  la bonneterie,  où  les  fibres  synth€tiques,  conti~ 
nues  et  discontinuès,  ~nt pris  une  rlace prépondérante, 
•  dans  les tulles,  voiles  et  dentelles,  où  les  fils  syn-
thétiques  continus  occupent  une  place tout  à  fait  domi-
nante  ; 
..  la _lai..n.e  qui  ne  repr€sente  plus  que  les  deux  tier.s_ ~-~-·-_!_~ 
consommation  de  matières  en tissus  de  ],..aine,  a  une  place 
encore  importante  en  bonneterie  (environ  20%)  et  en  tapis 
(environ  40%)  mais  sa part  est  en  baisse partout,  sauf  en - 80  -
couvertures  ; 
~  le coton voit  également  sa part  diminuer  dans  le tissage 
et  la bonneterie,  tandis  qu'il maintient  une  place  prépon= 
dérante  dans  les  usages  techniques  autres  que  les  pneuso 
A titre de  comparaison  avec  les  Etats-Unis,  deux  éléments 
retiennent  l'attention 
- la part  des  fibres  chimiques  est  aussi  importante  en  Euro~ 
pe  qu'aux  Etats,Unis~ mais  derrière  cette égalité,  on  no-. 
te  aux  Etats~Unis une  part  traditionnellement  plus  élevée 
du  coton,  et  une  certaine  avance  en  ce  qui  concerne  ~es 
synthétiques, 
- la répartition entre  les  usages  finals  révèlent  une  part 
nettement  plus  importante  de  l'habillement  et  à  l'inverse 
une  part  nettement  plus  faible  des  "applications  domesti-
ques"  (et  des usages  techniques)  en  Europe. 
Cette  différence  confirme  le fait  d'un  développement  plus 
important  du  débouché  applications  domestiques  (textiles 
du  home)  que  du  débouché  habillement. 
3.3.  ~~!-~!~~~~!!=~~~~!!~~~~~~~-~2!!~-!~!-~~E~~!~!-~~-~2~!~!!!~!2~.~!! 
!~!-~2~!~!!!~!2~~~~~l!!~~!!· 
Les  dépenses  Qe  consommation  recouvrent  des  éléments  de  quan-
tité mais  également  de  prix,  et  puisque  nous  raisonnons  au 
niveau  de  catégories  hétérogènes,  des  éléments  de qualitéo 
Nous pouvons  déceler tous  les  aspects  d'une  dissociation  en= 
tre les  quantit~s  consommées  et  les  dépenses)  dès  lors  que 
nous  distinguons  à  l'intérieur de  ces  dépenses  un  contenu  de 
matières  prenières  et  une  valeur  ajoutée  (des  valeurs  ajo~­
tées  cumulées). - 8!  -
A  prix égal  de  matière,  on  peut  modifier la quantité  consommée  par 
unité  de  produit  :  on  peut  également  consommer  des  matières  pre~ 
mières  plus  chères  (à  poids  égal)  ou  encore  enregistrer  des  va-
riations  de  prix  de  ces  matières.  On  peut  enfin  soumettre  les  ma-
·tières  consommées  à  une  élaboration plus  poussée,  mais  des  pro= 
grès  peuvent  également  simplifier certains  processus  techniqueso 
3.31  Elements  de  divergence  liés  aux  quantités  de  matières  con~ 
""'  sommeeso 
On  sait  que  les  consommations  toutes  fibres  en  additionnant 
des  fibres  dont ~s poids  spécifiques  sont  très  différents, 
sous-estiment  en  quelque  sorte l'évolution  de  la de  la  con~ 
sommation  toutes  fibres,  étant  donné  que  les  fibres  chimiques 
qui  font  toute  l'expansion,  sont  plus  légères. 
Il est  bon  de  tenir  compte  de  cette hétérogénéité  qui  peut 
induire  en  erreur.(l) 
Afin  d'en tenir  compte,  on  sait  que  des  coefficients  de  con= 
version  en  équivalents  coton  ont  été établis  : 
- I  kg  de  laine  = 0,55  kg  coton 
- I  kg d'artificiels discontinus  = I,5I  kg  coton 
- I  kg  de  synthétiques  discontinus  = !,37 kg  coton 
- I  kg  de  synthétiques  continus  = !,74 kg  coton. 
(1)  Cette  conversion  n'ajoute  sans  doute  rien  à  la réalité 
des  consommations  textiles, mais  constitue  un  des  élé~ 
ments  essentiels  d'explication des  divergences  pouvant 
exister  entre les  dépenses  et  les  consommations  physiques. ~ 82  -
Si  pour  un  même  produit  on  consomme  noins  de  matière,  parce 
que  le pouvoir  couvrant  de  la nouvelle matière  est  (par uni-
té  de  poids)  plus  grand,  on  obtient  automatiquement  une  di-
vergence  entre  les  consommations  physiques  de  matières  et 
/1es  produitsa  Un  exemple  simple  en  est  donné  par la  bonne~ 
(  terie  :  l'expansion de  la consommation  de  rils est  inrê-
"rieure  à  l'expansion  de  la production  (en pièces  ). 
Si  cependant  on  applique  à  ces  consommations  de  fils  des 
coefficients  de  conversion  en  équivalent  coton,  on  retrouve 
un  parallélisme  entre  l'expansion  de  la  consommation  de  fils 
et  celle  de  la production. 
Si  l'on applique  à  l'ensemble  de  la consommation  toutes  fi-
bres  sur la période  1953-64  les  coefficients  de  conversion 
les  taux  de  croissance  annuels  apparaissent  comme  suit  : 
Consommation  aE~arente totale 
En  Kgs  en  équivalent  coton 
Allemagne  4  4,8 
France  2,8  4,! 
Pays-Bas  4,0  4,5 
Italie  5,5  6,3 
Belgique  2,9  3,8 
Cela  signifie  qu'en taux  de  produits  finis  les  quantités 
consommées  sont  en  !964  d'environ  IO%  supérieures  à  ce 
qu'elles  sont  en  termes  de  kgs  de  matières. 
Ceci  correspond  à  l'observation générale  relative  à  l'allè~ 
gement  des  produits textiles.  Mais  ceci  ne  peut  jouer  dans 
le  sens  d'une  baisse  de  dépenses  par  rapport  aux  quantités 
que  si le prix du  kg  de  matière  consommée  reste  identique. - 83  -
3.32  Elements  de  divergence  liés  au  prix 
Les  dépenses  peuvent  varier par rapport  aux  consommations  phy-
siques,  si  à  quantités  égales,  des  variations  dans  les prix 
de  matières  sont  répercutées  dans  le prix des  produits  finis. 
Dans  la réalité,  diverses  variations  se  combinent  dont  il 
est  difficile de  ~esurer l'importance relative,  mais  dont  on 
peut  observer le  résultat~ 
~A prix constants  des  matières  premières,  le  seul fait  de 
la substitution  au  profit  des  fibres  synthétiques  nettement 
plus  chères  (dont  la part  est  passée  en  dix  ans  de  2  à 
20%  de  la consommation  toutes  fibres)  entraîne  une  augmen= 
tatien du  prix  du  kg  de  matières  consommées,  et  par là des 
dépenses  unitaires. 
En  fait,  il faut  cependant tenir compte.des  prix au  kg  en 
équivalent  coton,  c'est-à-dire raisonner  en  termes  de  la 
quantité  effectivement  consommée  de  matière  par unité  de 
produit.  Cela  réduit  sensiblement,  sans  l'éliminer, l'écart 
entre  le prix du  coton  et  des  synthétiques. 
- Par  ailleurs lesprix des  matières  premières  ont  évolué  cons-
tamment,  dans  le passé,  et  ont  marqué  une  tendance  systé~ 
matique  à  la baisse. 
La  supériorité  des  prix des  synthétiques  a  néanmoins  été 
permanente. 
Les  renseignements  disponibles  ne  permettent  pas  de suivJe 
réellem:nt !'.évolution des  prix  des  matières  effectivement 
consommees. 
Il semble  néanmoins  raisonnable  d'admettr~coopte t~n~  des 
différences  notées  dans  le pouvoir  couvrant  des  diverses 
fibres,  que  le prix des  matières  consommées  a  eu  tendance 
à  diminuer,  mais  dans  une très  faibïe nesure. - 84  -
3.33  Eléments  de  divergence  liée  aux  valeurs  ajou~ées 
Si  les  augmentations  importantes  des  consommations  de  ma= 
tières  synthétiques  expliquent,  par  le  poids  spécifique  et 
le prix  de  celles~ci,  une  partie  de  la divergence  observée, 
il faut  y  ajouter  d'autres  éléments  d
9explication  en  termes 
de  valeurs  ajoutéeso 
Celles-ci  peuvent  évoluer  dans  deux  sens  opposés 
- les  valeurs  ajoutées,  et  par  conséquent  les  dépenses,  peu-
vent  augmenter  si  celles--ci  recouvrent  des  produits  plus 
élaborés,  i~pliquant un  nombre  d'opérations  plus  élevé, 
- les  valeurs  ajoutées  peuvent  au  contraire  diminuer  par  rap-
port  aux  consommations  de  matières  si  des  progrès  accomplis 
dans  ces  opérations  successives  peuvent  être  répercutés 
au  niveau  des  consommateurs  (dans  la mesure  où  les  augmen-
tations  de  salaires  ne  compensent  pas  les  augmentations  de 
productivité).  Il faut  as~imiler l  ces  progrès  accomplis  à 
l'intérieur des  opérations  successives,  ceux  qui  résultent 
de  la substitution  de  certains  circuits  de  transformation 
textile  à  d'autres  :  en  moyenne,  pour  une  même  dépense  de 
matières  premières,  le circuit  de  la bonneterie  représente 
une  réduction  de  valeur  ajoutée  par  rapport  au  circuit  tissage 
plus habillement. 
-~u  ..  _!io"t!.~J~ _il  _s_~Ebl~_g__ue _  .J..~r~ie~  __  _!:!.~_~_L_c_~.!_~i  de_!..' é_yolu-
t ion  gualitat  ive,  au_  profit  __ de  produits _El'l!.s  élabor~-~~  'a_it_ 
.~.m_poJ:.~é  sur  __  le_ s econQ-...2._~~--~- de  .E.~.!l· 
I.J:_;y:  a  dol!.~_9mbin~j~ol!_..Q.  '--~I!~--~~91~-~-j_2.!!.__q_~-~--!_!tative  - la con-
f!.9m~-~on de  produit  ~\l_.ê__,Ç_b~rs  a:-_~g  ~-u~e  évolution  quaJ?.j;_~.­
tative  •. faible,  mais_ néanmoins  souten~e par la  r~~~sion 
au  niyeau  du  consommateur  des  progrès  accomplis,  en  raison 3.4 
3.4! 
de  l;intensité des  pressions  concurrentielles. 
Une  indication relative  aux  effets  d
1accroissement  des  va= 
leurs  ajoutées  en  liaison  avec  une  évolution  qualitative 
...  85  -
chez  les  consommateurs~  est  fournie  par  !~évolution diffé= 
renciée  des  prix  aux  stades  successifs  de  fabrication,  et  ce-
ci malgré  les  fortes  pressions  sur  les  prix exercées  par  les 
circuits  de  distribution  situés  au  bord  de  la chaîne  en  aval. 
A titre d'exemple,  voici  les  données  relatives  à  l'évolution 
en  Allemagne  en  I967  (1960  =  100) 
I.  Filature  99,6 
2o  Tissage  I04,8 
3.  Bonneterie  I07,9 
Habillement  I08,7 
4.  Commerce  de  dé'"" 
ta  il textile  III,6 
50  prix  de  con-
sonsommation  II2,I 
Compte  tenu  des  modes  d'élaboration  de  ces  indices  on  ne 
peut  en  tirer plus  qu'il n'est  possible,  mais  d'autres  indi= 
cations  peuvent  être  fournies  dans  le  même  sens. 
Il n'est  cependant  pas  possible  dans  l'état actuel  de  1
1 infor~ 
mation  de  quantifier  ces  modifications  qualitatives,  de  les 
rattacher  à  des  éléments  de  mode  et  de  goût,  et  surtout  aven 
chiffrer les  conséquences  quant  à  la différenciation  des  pro~ 
duits  et  la longueur  des  series  de  fabrication. 
Les  ccneroonrtt ions  apr;arent'es 
--~.---.. ---=----=t-- ..  .,.-..---~.--""--------
La  de~ande de  demi-produits 
Si  nous  pouvons  suivre  diune  part  l'évolution  des  dépenses 
des  consommateurs  et  d'autre part  l 9évolution  des  consomma= 
tiens  de  matières,  ces  matières  subissent  un  certain nombre - 86  ~ 
de  transformations  avant  d'être l'objet  de  dépenses  de  la 
part  des  consommateurs. 
Compte  tenu  de  la balance  commerciale,  aux  divers  stades  de 
fabrication  qui  rejaillit  sur l'évolution de  la consommation 
apparente  en  amont,  nous  pouvons  suivre  à  travers  ces  con~ 
sommations  apparentes  la répercussion  de  l'évolution de  la 
demande  finale  aux  divers  stades  de  fabrication. 
Deux  réserves  importantes  doivent  être  faites  en  ce  qui  con~ 
cerne  l'interprétation des  évolutions  de  consommations  ap= 
parentes  : 
- Ces  évolutions  sont  évidemment  très marquées  par l'évolu-
tion conjoncturelle  récente.  Ceci  est  cependant  vrai,  com-
me  au  niveau  de  l'ensemble,  pour  toutes  les  branches  tex~ 
tiles  et  pour  tous  les  pays,  quoique  bien  entendu  à  des 
degrés  variables. 
- On  est  forcé  de  raisonner  dans  le cadre  des  structures 
professionnelles  actuelles.  Mais  nous  avons  insisté sur 
liimportance  des  ~edifications en  cours.  Cela  signifie 
que  d'ici  à  l'échéance  de  !975, le caractère  intertextile 
des  industries textiles  aura  fortement  progressé  et  que 
les  perspectives  de  demande  concerœnt  des  entftés profes-
sionnelles  qui  auront  perdu  une  partie  de  leur physionomie 
différenciée  et  de  leurs  caractéristiques  propres. 
Il faut  par  conséquent  nettement  distinguer les  stades  de  fa-
brication et  s'attacher  à  la production  de  certains  types  de 
semi-produits  plutôt  qu'à l'activité de  certaines  industries. 
Illustrons  ceci  par  un  exemple  simple.  On  constate  une  sta-
gnation  (voire  une  baisse)  de  la consommation  industrielle 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 87  ... 
sa part  dans  la consommation  "toutes  fibres''  est  passée  de 
55%  à  45%  en  IO  ans.  Mais  en  raison  des  mélanges .de  fibres, 
un  écart  se  creuse  progressivement  entre la consommation 
de  coton  et  la mise  aux  machines  totale  des  mati~res,  en  fi~ 
lature  de  coton,  et  cet  écart  augmentera  dans  les  années  à 
venir. 
Par  exemple,  pour  l'Allemagne,  cet  écart  de  l'ordre  de  32% 
en  !964  pourrait  passer  aux  environs  de  40  à  42%,  en  I975o 
Cela  signifie  que  les  perspectives  d'activité  de  la filatu-
re  de  coton  dépendent  en  grande  partie des  mises  aux  machi-
nes  de  fibres  chimiques  discontinues,  en  mélange,  et  en  dé~ 
finitive  des  perspectives  de  demande  de  fibres  discontinues. 
3.42  L'évolution  des  consommations  apparentes 
On  trouvera ci-joint le tableau  résumant,  par  stade  de  fa= 
brication,  l'évolution des  consommations  apparentes.  Compte 
tenu,  ainsi qu'il  a  déjà  été  dit,  de  l'incidence  de  l'évo-
lution conjoncturelle  récente,  on  observe  que  dans  la  plu~ 
part  des  cas  (la plupart  des  lignes  du  tableau)  les  consom~ 
mations  apparentes  sont  stationnaires  ou  en  régressiono 
Il est  important  néanmoins  de  signaler  les  exceptions  impor~ 
tantes~ 
Connaissent  une  expansion  fondamentale  : 
-Les  fibres,  fils  et  tissus  synthétiques, 
-les tapis, 
- les  produits  de  bonneterie. 
Connaissent  une  exransion modérée 
- les  fils  de  laine peignée, 
~  les tissus  de  fibres  artificielleso - 88  -
Nous  pouvons,  à  partir de  cette  image  simple  des  ~volutions 
diff~renciées, localiser les  points  d'expansion  dans  1
9 acti~ 
vit~ de  l'industrie textile. 
Le  d~veloppement des  dépenses  des  consommateurs  bén~ficie  : 
~  à  l'industrie  du  tapis  qui,  par  voie  de  cons~quence~  sou-
tient  la  consommation  de  fils  de  laine  et  de  jute et,  puis-
que  l'expansion  affecte  surtout  le tapis  "tuft'ed  '',  les 
consommations  de  fibres  chimiques  (et  de  tissus  en  jute), 
- à  l'habillement  et  aux  tissus  d'aneuble~ent se  traduisant  en 
consommation  apparente  de  tissus,  qui  b~néficient princi= 
palement  aux  tissus  de  fibres  chimiques, 
- à  la bonneterie,  qui  répercute  son  expansion  en  consom~ 
mation  de  fils  qui  profite  en  partie  à  la filature  de  lai-
ne  peign~e et  surtout  à  la production  de  fils  continus  (et 
au  moulinage), 
- l'activité  de  secteurs  traditionnels  se  maintient  grâce 
à  l'expansion  des  fibres  chimiques  discontinues. 
Rappelons  qu'il s'agit  ici  de  consommations  apparentes  qui 
int~grent par  le fait  m~me l'évolution  des  balances  commer-
ciales. 
Or  nous  verrons  que  si  celles,·ci  sont  exc~dentaires, elles 
se  dét~riorent,  en  ce  sens  que  les  rythmes  d'accroissement 
des  importations  sont  plus  ~levés  que  les  rythmes  d'accrois= 
sement  des  exportations,  et  ce  d'autant  plus  que  le  degr~ 
d'~laboration est  plus  élevé.  En  dehors  donc  de  la pression - 89  -
exercée  par  la substitution  - produits  qui  accroissent  leur 
part  ~  il y  a  lieu  de  tenir  compte  de  la part  prise par  l'im~ 
portation)  qui  n'est  donc  pas  répercutée  sur  la  consommation 
apparente  en  amont. 
C'est  au  niveau  des  filatures  et  tissages,  c'est-à-dire  en 
termes  de  production  et  de  consommation  de  fils,  que  1
9on 
peut  le  mieux  synthétiser l'évolution  en  cours,  marquée  par 
la  stagnation~  et  la régression  accentuée  depuis  I964,  des 
productions  et  consommations  de  fils  de  fibres  naturelleso 
L_!_g.çJ;_i_Y i._t_€ _  _d_e s  ___  filatp._:r_~_f?  ____ e-t  __ _i_i s_E_~~-t_:rad i ti  annel  s  ap;earaî~_ 
.d  .. ~ ce  fait  ___  çomm_~ _es_se.!J._'t_i_~ll_~}~le!!_t__stationnaire,  si  1 'on  co~-~ 
§j.q~_;r_~---~--~ é_y9J,._~t  __  ~_Q_~_  }'_é_s:~_nt ~-.cEmme  ét_~~~!.-~~en!__~  onj  one_~~_::~ 
r  ~_J:__:I. e "  Et  c et  t e  act iv  i t é  re  c ou  v-~-~-~  ut~  1 i s at ion  c roi  s s an  t e 
de  fibres  cÈimiques. 
3.51  Importance  et  évolution  des  exportations. 
Le  phénom~ne marquant  de  l
1évolution  du  marché  internatio~ 
nal textile  est  le  développement  des  capacités  de  production 
et  d'offre  et,  par  voie  de  conséquence,  l'intensification de 
la  concurrencea 
L'intensification  de  la  concurrence  sur  les  marchés  diexc  -- .._,~ ··-------- -·~ -- ----------- --~---- ... ----~·----- ------------ ...  ---------------- -
:p  __ ~_rt_~~  -~-'?._:t:  ___  ~  ê duit  _}_~_  ~  ___ p_o  .33 i b il-_~  té  _s~-~-~-~rg_rt at  i_<?__!l  __  ~~--.-!:.~  n~-- <!_e 
c_~  fait  -~~-~ ..JlL.O duc  t, ions  _pJ us  __  <!~1?-~~-d~_p-~-~-~  ]2_~_!'-~~P-~~  à  J.-_8: 
c ons o  ll).m _§...'t __  ~  o  n_Ï:_n_~é-~  _i  eu_!_~-~ 
Dans  le  tableau ci-joint  on  trouvera 1' indication  de  l  ~ im---
portance  du  narchê  extérieur  pour  la production  y  comprls 
l'évolution  de  cette  importance  de  I958  à  1967. - 90  -
On  voit  que  cette  importance  est  élevée 
- pour  le lin teillé, 
- pour  les  fibres  chimiques  discontinues. 
Dans  ce  dernier  cas  l'importance  du  marché  extérieur  a 
fortement  augmenté  pour  représenter  en  I967  plus  du tiers 
de  la production. 
Cette  importance  est  également  élevée,  mais  en  baisse  sensi-
ble  -pour les  fils  continus, 
~  pour  les tissus  de  fibres  chimiques. 
En  dehors  de  ces  cas,  il faut  noter  également 
- les tissus  de  laine  et  de  coton  dont  les  exportations  re= 
présentent  en  !967  respectivement  I7,4%  et  I4,4%  de  la  pro~ 
duction,  mais  sont  stationnaires, 
- les  fils  de  laine  et  de  lin dont  les  exportations  représen-
tent  quelques  IO%  de  la production  sont  également  station-
naireso 
Signalons  enfin les  produits  de  bonneterie,  dont  les  exporta-
tions,  représentant  en  !967  quelques  8,5%  de  la production, 
sont  en  expansion  continue. 
De  cet  aperçu,  il ressort  que  les  exportations  ne  représen-
tent  un  élément  d'expansion  que  pour  les  fibres  synthétiques 
(fibres  discontinues,  fils  continus  et tissus  de  fibres  syn-
thétiques)  ainsi  que  pour  les  produits  de  bonneterie.  Il 
s'agit  des  mêmes  produits  qui  connaissaient  une  expansion 
fondamentale  de  la  consommation  intérieure,  à  l'exception ce-
pendant  des  tapis. 
Il faut  évidemment  tenir  compte  - ainsi qu'il a  été dit  dans 
la section précédente  ~  que  les  exportations  à  un  stade  de 
fabrication  se traduisent  en  consommation  apparente  au  stade de  production  en  amont. 
Il convient  de  noter  en  particulier que  l'expansion  de  la 
bonneterie  se  traduit  en  amont  par  une  expansion  de  la con-
sommation  de  fils,  qui  a  profité sans  doute  principalement 
aux  fils  synthétiques  continus,  mais  également  à  la filature 
de  laine et  aussi,  mais  peu,  à  la filature  de  coton  (unique-
ment  dans  le  domaine  des  sous-vêtements). 
En  ce  qui  concerne  les  fibres  synthétiques,  si les  exporta-
tions  sont  importantes  à  tous  les  stades,  l'importance  des 
exportations  diminue  au  fur  et  à  mesure  que  l'on atteint 
- 9I  -
un  stade  de  transformation plus  élaboré  (au contraire, d'ail-
leurs,  de  la structure  des  importations  dans  lesquelles les 
produits  transformés  représentent  près  de  deux tiers). 
et  ceci  est  vrai  pour tous  les  pays  producteurs  de  la C.B.E. 
{sauf pour  la ielgique) 
A titre de  conclusion  sur  ce  point,  on  doit  observer  que  les 
secteurs  en  expansion  assurent  une  partie  de  leur  expansion 
par  l'exportation,  mais  au  niveau  des  pr~duits finis  figure 
seule  la bonneterie,  et  de  ce  fait  ~·srépercussion en  amont 
sont  relativement  faibles. 
Au  contraire,  le_~~e:~_teurs  de  production  qui  conn~issent 
une  stagnation  ~~donc.~  une  régression  de  la consommation  in-
térieure,  ne  sont  pas  en  mesure  de  compenser  ce+~es-ci pai 
un  développement  des  exportations. 
3.52  Organisation  des  exportations 
Nous  analysons  dans  le chapitre  suivant  les  perspectives  de 
concurrence  internationale  en  produits  textiles.  Cette  ana~ 
lyse  sera  centrée  surtout  sur  les  importations  extra-C.E.E., dans  des  hypothèses  alternatives  de  libéralisation des  échan-
ges  extérieurs.  Elle  concerne  cependant,  d'une  manière  gené~ 
rale,  tous  les  éléments  de  compétitivité  qui  déterminerait 
les  parts  relatives  des  pays  producteurs,  donc  également 
les  exportations. 
En  dehors  de  cette  analyse  générale  de  la compétitivité, 
nous  voudrions,  en  ce  qui  concerne  les  exportations,  signa-
leYun  aspect  particulier mais  très  important  du  problème. 
On  a  signalé  à  plusieurs  reprises  le fait  que  les  exporta-
tions  des  industries  textiles  sont,  dans  leur voluoe,  forte-
nent  dépendantes  du  moins  de  l'activité intérieure.En  ce  sens 
précis  que  les  exportations  sont  constituées  de  deux  types 
de  courants  d 9échanges 
~  d'une  part,  des  exportations  systématiques,  résultant 
d'une  organisation  de  la vente  à  l'exportation, 
- d'autre part,  des  exportations  que  l'on pourrait  qualifier 
d'exportations  relais. 
Lorsque  la demande  intérieure  diminue,  on  s'efforce  de 
compenser  en  écoulant  des  produits  sur  le marché  extérieur. 
Dès  que  la  conjoncture  se  relève~ le  courant  d'exportation 
s'arrête  ou  diminue. 
Il est  impossible  de  déterminer  la part  de  l'une  et  de  l'au~ 
tre catégorie,  mais  il n'en reste  pas  moins  que  les  expor-
tations  fluctuent  souvent  en  sens  inverse  de  la demande  in~ 
térieureo 
Par  ailleurs,  on  observe  que  certains  cas  particuliers  d'or~ 
ganisation  et  de  promotion  de  vente  sur  certains  marchés  ex~ 
térieurs  ont  obtenu  des  résultats  très  intéressants. bis 
- 92  -
Si  une  telle organisation pourrait  paraître plus  directe-
ment  efficace  dans  le  domaine  des  produits  finis  que  dans 
celui  des  semi~produits, il resterait  ~  en  faire  l'exp€rien-
ce  plus  systématique  pour  ces  derniers. 
Il faut  signaler  que  compte  tenu  de  l'importance  des  échan= 
ges  entre  pays  industrialisés,  liorganisation  des  échanges 
devrait  s'avérer rentable. 
Nous  croyons  devoir  insister sur  ce  problème,qui  se  ratta~ 
che  à  tous  les  autres  aspects  de  l'organisation  de  la pro= 
duction  et  de  la commercialisationo  C'est  sur  ce  plan  que 
les  lacunes  les  plus  sérieuses  de  l'industrie textile  sem= 
blent  se  situer. - 93  -
4.  Les  perspectives de  concurrence internationale  : 
--~---~-----~---------------------~-----------
Nous  avons  examiné  précédemment  (en 3.5) les éléments  de la demande 
extérieure,  et constaté  que  celle-ci alimentait l'expansion des sec-
teurs connaissant une  expansion  de  la demande  intérieure.  On  a 
également  fait état de la nécessité d'une organisation systématique 
des  ventes  sur les marchés  extérieurs. 
Il faut  dans  ce  chapitre,  reprendre l'analyse  du  commerce  extérieur 
en  elle-même 
- analyse  de  l'évolution des  échanges  extra-CEE et des  balances 
commerciales,  afin d'en dégager certaines tendances majeures. 
- analysê de  l'évolution des  échanges  et des balances intra-C.E.E., 
afin d'éclairer davantage le problème  de la compétitivité 
- examen  des  divers éléments  de la compétitivité des industries 
~xtiles,  face  à  la concurrence étrangère 
- analyse  des  divers problèoes se rattachant  à  la politique  commer-
ciale de la CEE  et des états membres 
- examen  des  évolutions prévisibles dans le cadre  des perspectives 
de  libéralisation des  échanges. 
4.1.  La  Balance  Co~erciale 
411  les balances globales 
Deux  tendances majeures  doivent  être mises  en relief en  ce 
qui  concerne l'évolution de  la balance  commerciale  textile 
telles qu'elles ressortent  du tableau ci-joint. 
1. le plafonnement,  voire une  certaine tendance  à  la réduc-
tion du déficit en matières.premières. 
D'un même  montant  en  1966  qu'en  1958, il est en deçà des 
maxima  de  1960  et1964. - 94  -
Ceci  tient 
- à  la stagnation des  consommations  industrielles de  f~bres 
naturelles import&es 
à  une  baisse  (de  l'ordre de  7  %)  dans  les prix des  fibres natu-
relles import&es. 
- au  développement  des  exportations  de  fibres  chimiques. 
Le  plafonnement  du déficit  (de  plus d'un milliard de  dollars)  cor-
respond  à  une  neutralisation de  ces  tendances les unes  par rapport 
aux autres. 
Il n'est pas  possible  de  prévoir dans les années  à  venir  des 
modifications importantes  qui réduiraient  sensiblement  ce  d&ficit. 
Les  exportations  de  fibres  chimiques  s'effectuent dans  des  condi-
tions  de  prix de  plus  en  plus  défavorables,  liées  à  l'intensité 
accrue  de  la concurrence  sur le marché  mondial. 
2.  Le  maintien  de  l'excédent  de  la balance  commerciale  en  semi-
produits et produits finis.  L'excédent  (de  l'ordre  de  1.100 millions 
de  dollars est  au niveau  de  1962  et  en  deçà  du  maximum  de  1964). 
Cette  image  d'un renforcement  de  l'excédent  en valeur absolue 
recouvre  cependant,derrière  des  montants  absolus  très différents, 
des  rythmes  d'accroissements des  importations et des  exfortations 
(dont  les montants  absolus  sont  de  l'ordre  de  1  à  2)  très différents. 
Sur la p&riode  de  dix ans  écoulée,  les importations  se  sont  dévelop-
pés  à  un  taux annuel  de  l'ordre  de  13,7 % ,  tandis  que  les iMporta-
tions  se  développaient  à  un  rythme  de  l'ordre  de  6  %. 
En  projetant  ces  taux  dans l'avenir, il ne  faut  pas plus  de  10  ans 
pour  annuler l'excédent  de  la balance  commerciale  en produits  tex-
tiles transformés. On  doit  donc  conclure  de  cette analyse  globale  de  la balance  com-
ôerciale textile  que  l'évolution de  cette balance  - le maintien 
du  niveau absolu  à  travers  des  fluctuations  à  court  terme  -
recouvre  des  évolutions  sous-jacentes  qui  doivent  nécessairement 
remettre  rapidemen,~ en  cause  cette apparente  stabilité~ 
4.12Les  stades fabrication 
Cette  vue  globale  doit  dès lors être  complètée  par une  analyse 
de  l'évolution de  la balance  selon les stades de  fabrication. 
- 95  -
Dans  le  tableau ci-joint,  on  voit  qu'en conformité  avec  ce  qui  a  été 
dit plus haut,  la balance  est déficitaire pour les matières pre-
mières et excédentaires pour  tous les produits transformés. 
Si  en valeur absolue,  les excédents  sont les plus importants,  dans 
les semi-produits  - fils et surtout tissus  - on  observe  par ailleurs 
des  différences très nettes  dans l'évolution des  balances  selon les 
stades  de  fabricationo 
- au ni  veau  des  fils et filés,  1' excédent  a  augmenté  de  nw.r.::.ère  im·· 
portante,ccci correspondant  à  une  évolution presque  parallèle  des 
exportatio~s et des  importations,  dont  l'iôportance relative  se 
maintient  par  consé~ent.(import. sur  export/27%  en  68, 
28%  en  66). 
- au  niveau  des  tissus au  contraire,  la balance  commerciale  n'a pra-
tiquement  pas  changé,  Le  rytrune  d'accroissement très supérieur  des 
importations  a  augmenté  leur importance  relative  de  23  à  34 % 
~ar rapport  aux  exportations. - 96  -
Si on  prolonge les rythmes  comparés  des  importations et des  expor-
tations,  on voit immédiatement  que  l'excédent  de la balance  en 
tissus a  atteint  son maximum  et doit  assez  rapidement,  après  un 
plafonnement,  tomber  en  dessous  du  niveau  de  1958. 
au  niveau  des autres articles textiles  (n.d.a.),  cette évolution est 
déjà beaucoup plus  avancé  et l'excédent  de  la balance  est  tombé  à 
50  % de  ce  qu'elle était en 1958. 
La  poursuite  de  cette évolution éliminerait l'excédent  en moins  de 
trois ans. 
Enfin au niveau  de  l'habilement,  la même  évolution est en cours,  mais 
n'a pas  encore affecté  ~excédent de  la balance,  en raison des  niveaux 
absolus  de  départ. 
Mais là également, il suffirait de  quatre  ans  pour  éliminer l'excé-
dent,  si les rythmes  d'accroissement  sont  prolongés. 
On  observe  donc 
- ·.à  tous les stades  de  transformation,  des  taux d'accroissements des 
importations supérieurs  à  ceux  des  exportations. 
Les  importations  de  fils et filés constituent,  en  ce  qui  concerne 
le premier point,  une  petite exception,  si on les compare  aux  im-
portations de  tissus. 
Cette situation est en  grande  partie le fait,  comme  en  ce  qui  con-
cernè l'atténuation du déficit sur le plan des matières,  aux fils 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Mais  une  différence très nette apparaît au niveau  des textiles chi-
miques  : 
en  1966,  les fibres  et fils représentent  un tiers,  et les produits 
transformés les deux tiers des  importations  de  textiles chimiques: 
Au  contraire dans  les exportations,  les fibres et fils représentent 
les 2/3  tandis  que  les produi.ts  transformés  1/3. 
Ceci  nous  conduit  à  une  deuxième  observation 
- une  progression très caractérisée des  taux d'accroisEQments  des 
importations  en  fonction  du  degré  d'élaboration des_  produits  : 
ces différences  ont  pour résultat qu'en  1966  les volumes  absolus 
d'importation sont  également d'autant plus importants  que  le degré 
d'élaboration est plus  élevé. 
Cette  évolution,  qui reflète une  détérioration de  la compétitivité 
d'autant plus accentuée  que  le degré  d'élaboration est plus élevé, 
peut  être considérée  de  deux points  de  vue,  ou si l'on préfère  des 
deux  bouts  de  la chaîne  de  production. 
- 97  -
Vu  du  point  de  vue  amo~t  :  il ne  faut  pas  perdre  de  vue  to~t ce  qu'une 
détérioro.t:.oE  des  balan':: es  co:::merciales  aux  stades aval,  signifie en 
terme  de  consom;nation  interméél.iaire  aux  stades  amont. 
L'absence  de  compétitivité  aux  sto.ies aval met  en  cause,  par voie  de 
répercussio:1  en  chaîne l'activité des  stades  ru:~onts. 
' 
Nous  avons  vu  que  pour les fibres  chimiques  discontinus  et dans  une 
moindre  mesure  les fils continus,  18  marché  d'exportation constituait 
un  élément  d'expansion essentiel,  suppléènt  en  quelque  sorte aux fai-
blesses relatives des  stades  de  transformation. - 98  -
Il faut  bien voir cependant  que  dans la mesure  où  ces  exportations 
se  feraient  à  des  conditions  de  prix plus  avantageuses  que  les li-
vraisons sur le marché  intérieur~lles  pe~vent par le fait  même  d&ério 
rer la compétitivité  des  stades  de  transformation et limiter l'ex-
pansion des  débouchés intérieurs. 
Vu  du  point  de  vue  aval  précisément la compétitivité est liée pour 
partie,  aux prix payés  pour leurs matières premières,  étant  donné 
le poids  de  celles-ci dans  le prix de  rev~ent,  et d'autant plus 
par  conséquent  que  ce  poids est important.  Si les pressions  concur-
rentielles sur le marché  mondial permettent une  alimentation en 
matières et semi-produits  à  meilleur  compte  que  sur le marché  inté-
rieur,  les utilisateurs voudront  avoir accès  à  cet approvisionne-
ment  extérieur. 
Considérée  de  ce  double  point  de  vue  l'évolution des  échanges  fait 
apparaître dans  toute  son ampleur,  la divergence d'intérêts pouvant 
exister entre les stades sucessifs  de  production. 
Mais  compte  tenu des liaisons d'interdépendance  "jouant  dans les deux 
eens  - L1portance  de  ln.  conpétitivit0  des  secteurs aval pour les 
secteurs  amont  et inversement  - il est possible  de  concevoir  une 
structure  de  l'industrie textile,  ~ondée sur l'organisation de  la 
continuité  du  processus  de  production,  qui  élimine,  au  moins  en 
partie,  ces  éléments  de  divergence. 
Il faut  retenir  de  cette analyse  des  balances  commerciales  par 
stade  : 
- le rôle  tout  à  fait primordial  que  jouent les fibres  chimiques  et 
leur utilisation,d'où l'attention à  attacher  à  la compétitivité  de 
celle-ci 
- la détérioratioYJ.  d""  la balance  des  stades  de  transformation pro-
prement  textiles. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Il faudra  reprendre  ces  observations  dans  notre  analyse  des 
éléments  de  compétitivité. 
4.13Les  balances  par  zone 
Avant  d'analyser les  éléments  de  la compétitivité  de  l'industrie 
textile, il importe  d'éclairer la répartition des  échanges  par 
grandes  zones. 
Dans  le tableau ci-joint  on  a  regroupé  par  stade  de  fabrication 
les données  relatives aux  grandes  zones  d'échanges  extra-CEE, 
en  1963  et  1966. 
On  peut  en tirer quelques  indications utiles 
- quant  aux balances  par  zone 
- quant  à  l'importance  des  différentes  zones  dans  nos  échanges 
extérieurs. 
par  zone  : 
- avec  l'AELE,  la balance  commerciale  textile est excédentaire,  à 
tous les niveaux,  et subit  peu  de  modifications 
-avec les E.U.,  la balance  est~- à  l'exception des  mati êres,  en 
raison  des  importations  de  coton principalement  - également 
excédentaire  à  tous  les niveaux,  mais  l'excédent n'est signi-
ficatif  que  pour les tissus et l'habillement. 
-avec l'ensemble  des  pays  industrialisés,  les excédents  sont 
importants  à  tous  les niveaux  (sauf les matières premières) 
et  se  modifient  peu.  La  balance  globale,  m~ères comprises, 
est excédentaire. 
- 99  -- 100  -
-avec les P.V.D.,  le déficit global important  est  dù  aux 
matières preoières 
A l'exception d'un léger déficit global dana lee articles textiles 
n.d.a.  (apparu  depuis  1963)  ,  la balance est excédentaire  pour les 
autres postes,  et principalenent  en fils et tissus. 
Il faut  noter ici l'expansion extraordinaire des  importations 
extra-CEE  de  produits  d'habillement. 
- avec  les pays  à  commerce  d'Etat,  les échanges  sont déficitaires 
en matières  premières,  mais  également,  quoique  les déficits soient 
peu importants,  en tissus et autres articles textiles. Il y  a 
excédent  sur les autres postes,  surtout  en fils. 
Afin  de  relativiser l'importance  de  ces  excédents et déficits, 
il faut  savoir  que  ces  zones  représentent les pourcentages sui-
vants  dans  le s  échanges  extra-CEE  de  produits textiles en 
1963  et  1966 
Exportations  Importations 
Pays  industrialisés  1963  68,9 %  75  % 
1966  67,4%  68% 
Pays  en voie  de  dév.  1963  27,3 %  20  % 
1966  24,9 %  25  % 
Pays  à  commerce  d'Etat  1.963  3,0 %  4,7 % 
1966  4,9 %  5,5 % 
Compte  tenu  du  fait  gue  les exportations représentent  plus  du 
double  des  importations,  on voit la part tout  à  fait  ~répondérante 
des  échanges  entre  pays  industrialisés. 
Il faut  noter  cependant la réduction  de  la part  des  pnys industriali-
sés,  dans  les  i~portations,  au  profit des  P.V.D.,  ceci étant  surtout 
le fait  des  produits d'  habillement. Voici  quelques indications amplémentaires  quant  aux parts  relativ~s 
aux  divers stades  de  transformation  : 
- fils et filés. 
A l'inportation,  les relations avec  les pays  industrialisés 
sont  tout  à  fait prédominantes,tandis  que  les  PVD  absorbent 
une  part importante  (et croissante)  des  exportations extra-
CEE  (1). 
Une  partie de  ces importations des  PVD  alimente  en fait la réex-
portation de  produits transformés.  Rappelons ici ce  qui  a  été 
dit des  conditions  de  prix dans  lesquelles se  font  certaines 
exportations de  fibres et fils chimiques et  qui  contribuent 
à  modifier les conditions  de  la concurrence  aux  stades aval  • 
- tissus 
l'~mage est la même,  à  cette nuance  près  qu'à l'exportation la 
part  des  PVD  diminue. 
Les  relations entre pays industrialisés sont  prédominantes. 
- articles n.d.a. 
C'est sur  ce  plan  que  la part des  PVD  dans  les importations extra-
CEE  est la plus forte,  atteignant  près  de  40  %.  Ils absorbent 
égaleoent.un tiere dea  exportations extra-CEE. 
Il faut  évidemment  noter  que  cette rubrique  recouvre  une  diversi-
té  extrême  de  produits  (couvertures,tapis,broderie  ..•  ) 
(1)Il faut  cependant  manipuler  ces  données  avec  prudence  étant don-
né  que  les volumes  d'exportations indiqués ne représentent  qu'une 
partie  du  total  ~  la destination d'une  partie  (23  %)  des  exporta-
tions extra-CEE  de  l'Allemagne n'est pas  connue. 
Mais  ce  volume s'il était connu  ne  peut  que  soit augmenter la part 
desPVD,  soit éliminer une  partie de la réduction  de  la part des 
pays industrialisés. 
- 101  --102  -
- Habillement 
Les  relations entre  pays industrialisés sont  également  sur  ce 
plan,  largement  prépondérantes, maisJ  ainsi qu'il a  été dit 
plus haut,  la part  des  PVD  augmente  fortement  à  l'importation. 
4.14  Les  balances  pa~ pays 
L'état globalement  excédentaire  de  la balance  commerciale  textile 
de  la CEE  recouvre  des  situations qui  sont,  à  des  degrés  divers 
sans  doute,  analogues  pour les divers pays. 
On  dégage  cependant  du  tableau ci-joint  deux  types  d'exception 
importantes. 
- trois cas  de  déficit  commercial  doivent être signalés  : 
Ils concernent  les produits finis  aux  Pays-Bas  (habillement)  et 
bien davantage  encore  en Allemagne  (articles divers et  surtout 
habillement,).  Dans  chaque  cas la balance  est  devenue  défici-
taire depuis  1958. 
Cela  se  traduit  par le fait  que  si l'Allemagne  représente  1/3 
des  importations textiles de  la CEE,  ce  qui  est  conforme  à  son 
importance  relative,  elle représente les 2/3  des  importations 
extra-CEE  de  produits d'habillement. 
Etant  donné  la libre circulation intérieure des  produits,  cette 
situation particulière pose,  en  dehors  évidemment  de  la pression 
plus  forte  exercé~ sur les industries alemandes  et néerlandaises 
de  l'habillement et  de  la bonneterie,  des  problèmes  d'harmoni-
sation des  politiques  commerciales  examinées  par ailleurs. A l'intérieur des  grandes  stades  de  fabrication,  certainffidiffé-
rencesapparaissent  : 
si en fils et filés,  les exportations et l'excédent augmentent 
pour  tous les pays  de la CEE,  il n'en est pas  de  mêne  pour les 
tissus.  La  stabilité de  l'excédent,  au  niveau  de la CEE  recouvrent 
des  accroissements  significatifs en Allemagne  et en Italie et des 
réductions ailleurs. 
En  ce  qui  concerne  les articles divers  (tapis,  broderie ••. )  la 
déter.ioxation atteint tous les pays,  sauf la France, 
En  ce  qui  concerne  enfin l'habillement,  on trouve,  les divergencep 
les plus marquées 
si la Belgique et surtout l'Italie augmentent  considérablement 
leurs exportations et leur  excédent  commercial,  les Pays-Bas 
et l'Allemagne  augmentent,  comme  on l'a vu,  leur déficit dans  de 
très fortes  proportions. 
En  France,  les exportations et l'excédent ont  augmenté  de  1958  à 
1963  et fortement  diminué  depuis. 
- 103  -- 104  -
4.  2  Les  échange:="intra-C.E.E. 
IlFaraît intéressant d'examiner brièvement  en relation avec  l'ana-
lyse des  balances  extra-C.E.E.  pour les divers pays,  l'évolution 
des  échanges intra-C.E.E. 
Il est inutile sans  doute  d'insister sur le fait  que  les échanges 
intra-C.E.E.  des  produits textiles ont  c.ennü  <ièe  accroissements  qu~ 
l'enportent  de  très loin en iopontance  sur  tous les aspects  de 
l'évolution des  échanges extérieurs. 
Ce~ analyse  présente  un  double intérêt 
- elle devrait permettre  de  dégager  des indications  concernant le 
processus  de  libéralisation des  échanges 
- elle devrait permettre  par ailleurs de  fournir  des  indications 
concernant les éléments  de  compétitivité  des  industries textiles 
de  la CEE 
Signalons tout  de  suite  que  derrière  ces  deux aspects  du  problème, 
on retrouve  des  questions relatives aux  spécialisations qui  se 
seraient  développées  à  l'intérieur de  la C.E.E.,  au profit des 
uns  et au  détriment  des autres.  Le  rrêae  phénomène  pouvant  se 
développer  ensuite  sur le plan  extra-CEE,  en  fonction d'une libé-
ralisation plus ou  moins  accentuée  des  échanges. 
En  fait,  pour  des  raisons précises tenant  à  la logique  même  du 
processus  de  spécialisation - c'est-à-dire le principe  de  sélection 
des  uns  aux  détriments  des autres  (moins  efficients)  et l'exten-
sion du  principe  sur le plan extra-CEE  - le  développement  de  phé-
nomènes  de  spécialisation a  été  systématiquement  nié,  malgré 
certaines évidences. C.E.E.  - Balance Commerciale  -
Millions de  S 
Importations 
26  +  65  +  841  - Total 
65  +  841  Total 
Exportations 
26  +  65  +  841  - Total 
65  +  841  Total 
Soldes 
26  + 65  + 841  - Total 
26  + 841  Total 











65  File,  tissus,  articles textiles divers 
841  Habilleaent. 
Source  C.S.C.E. 
1958  1959  1560 
1.382.52?  1.311,3  1.612,0 
292.112  324,?  412,4 
55.725  64,4  82,2 
1.?30.35i.+  1.?00,4  2.106,6 
34?.83?  389,1  494,6 
203.245  225,4  224,0 
1.109.762  1.081 .3  1.244,7 
253.566  273,2  348,2 
1.566.5?3  1.579,9  1.816,9 
1.362.?80  1.354,5  1.592,9 
-1.179.282  -1.085,9  -1.388,0 
+  81?.650  +  756,6  +  832,3 
+  197.841  +  208,8  +  266,0 
- 163.771  - 120,5  - 289,7  -
1.015.943  +  965,4  +1.098,3 
TEXTILE  ET  HABILLEMENT 
1961  1962  1963  1964  1965  1966 
1.569,?  1.541,4  1.603,2  1.6?2,6  1.432,8  1 . 561  t 1 
440,3  450,7  527,4  581,8  610,9  644,9 
105,2  134,2  171,9  215,8  266,5  320,6 
2.115,2  2.126,3  2.302,5  2.470,2  2.310,2  2.526,6 
545,5  584,9  699.3  ?9?,6  877,4  965,6 
243,3  263,2  316,5  343,6  355,2  37?,6 
1.242,2  1.301,3  1.341,6  1.485,0  1.475.9  1.553;0 
363,4  397,9  '450,6  501,4  504,0  52?,2 
1.848,9  1.962,4  a.1o8, 7  2.330,0  2.335,1  2.462,8 
1.605,6  1.699,2  1.792,2  1.986,4  1.9?9.9  2.085,2 
-1.,Z6,4  -1.278.~  -1.286,7  -1.329,0  -1.077,6  -1.183,5 
+  801.9  +  850,6  +  814,2  +  903,2  +  (65,0  +  913,1 
+  258,2  +  263,7  +  278,?  +  285,6  +  237.5  +  206,6 
266,3  - 163,9  - 193,8  - 140,2  +  24,9  -
63,8 
+1.060, 1  +1.114,,  +1.092,9  +1.188,8  +1.102,5  +1.119,7 Il faut  évidemment  préciser,  à  l'encontre d'une  confusion très 
répandue,  que  la spécialisation  n'implique  pas  l'abandon total 
d'une  production reprise par  quelqu'un d'autre,  compte  tenu  d'une 
protection géographique  toujours  existante.  Elle implique  que 
les courants  d'échanges  se  modifient  et se  développent  en  fonction 
des  e fficienc,es  relative.s et  ce  d'autant  plus  que  les écarts de 
compétitivité  sont  plus  impo~ts. 
Nous  relevons  donc  sommairement  l~s quelques  éléments  significa-
tifs 
- développement  des  échanges  intra-CEE  de  produits textiles large-
ment  supérieur  à  celui  des  échanges  de  produits manufacturés  en 
général. 
- on  trouvera  dans le tableau ci-dessous les évolutions  de  1958  à 
1966  par  stade  et par  produits. 
L'augmentation des  échanges  intra-CEE  a  surtout affecté  aux  deux 
extrêmités  de  la chaîne,  d'une  part les fibres  et fils chimiques, 
surtout synthétiques,  et d'autre part les produits de  bonneterie 
et habillement. 
L'expansion des  échanges  intra-CEE atteint également les tissus 
de  fibres  chimiques. 
Quant  aux  produits  de  bonneterie,  l'expansion a  été particulière-
ment  forte  pour les étoffes  de  bonneterie. 
Aux  stades filatures et tissage il faut  également  mentionner, 
outre les tissus  de  fibres  chimiques 
- les fils  de  laine cardée 
- les tissus  de lin et  de  jute 
A un  degré  moindre  on  peut  signaler les fils  (laine et coton) 
conditionnés  pour la vente  au détail,  les tissus de  laine 
peignée,  les tissus  de  coton  (jusqu'en  1965,  avec  un  recul net 
ensuite). 
- 105  -- 106  -
C'est dire  gue  dans les échanges  intra-CEE  comme  dans les échanges 
extra-CEE,  ce  sont les produits dont la demande  est en  expansion 
gui ont  fait l'essentiel de  l'aocroisesment  des  échanges. 
A cela il faut ajouter  quelques  cas nets  de  spécialisation,  comme 
la laine cardée et les tissus de  lin et de  jute. 
Ce  n'est donc  pas  un  développement  sur toute la ligne,  mais  bien 
un  développement  des  échanges  des  produits  en  expansion,  ce  qui 
suggèrerait l'absence d'élimination. 
Ceci qualifie les phénomènes  de  spécialisation,  sauf  à  remarquer 
que  : 
- les phénomènes  de  spécialisation ne  peuvent  être  déce~és pour  des 
produits traditionnels aussi hétérogènes,  que  pour  des  sous-caté-
gories,  qualitativement spécifiées. 
les phénomènes  de  spécialisation ne  pouvant  être décelés unique-
ment  en  termes  de  développement  des  échanges,  il s'agit en  outre 
d'examiner la direction des  divers courants d'échanges. 
On  trouvera ci-joint également  un  tableau retraçant,par grands 
stades de  fabrication  ,l'évolution des balance intra-communautaires. 
On  voit apparaître des différences assez appréciables,  illustrant 
que  le développement n'est  pas le même  dans  toutes les directions. 
Les  diverses positions sont les suivantes 
- France  :  excédents  à  tous les stades de  fabrication. 
L'excédent  est en accroissement  pour les matières premières et 
pour  l'~billement. 
Aux  autres stades, il y  a  un léger accroissement  par rapport  à 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 107  -
Allemagne 
Déficit  à  tous les stades de  fabrication,  et le déficit est partout 
en augmentation. 
Italie  : 
Déficitaire  en matières premières et  en  tissus n.d.a., l'Italie a 
des  excédents  croissants en fils,  tissus et surtout  dans le domaine. 
de  l'habillement. 
Belgique  : 
Les  excédents  sont nettement  croissants sur tous les fronts,  sauf 
en matière  première  (la Belgique  a  un déficit en fibres  chimiques 
compensé  par un  excédent  en  produits transformés). 
Les  excédents belges  (matières premières  exclus)  sont nettement 
plus importants  que  les excédents  français 
Pays-Bas~  Comme  l'Allemagne,  les Pays  Bas  ont  des déficits à  tous 
les stades,  sauf  en mat;ières  premièrce.s  où le déficit. s'est trn.ns-
formé  en  excédent •  Si  le  déficit décroit  également  en fils  -
pas  en  filés chimiques-il s'accroit au  contraire pour les produits 
transformés,  et spécialement  pour  l'Habillement. 
On  note  en particulier  : 
- l'accroissement  des  déficits intra-C.E.E.de l'Allemagne  et  des 
Pays  Bas,  qui  sont d'autant  plus  forts  que  le produit est plus 
élaboré.  Mais  au  vu  des  rythmes  d'accroissements la détériora-
tion de  la balance  se ralentit. 
la situation française  marquée  par  un  rythme  d'accroissement  plus 
élevé  des  importations  que  des  exportations. 
- les déficits ou  acèroissements  de  déficits sont  comblés  par la 
Belgique  et surtout l'Italie. - 108  -
Les  différences dans les situations ressortent  égalemen~ de 
l'évolution des  parts occupées  par les divers  pays  dans les 
échanges  intra-C.E.E.  (CST:  26  +  65  +  141) 
Exportations  Importations 
1959  .12.§.§.  12$.  12§.§. 
Allemagne  12,4  16,8  3aJ' 1  36,6 
France  24' 1  20,4  5,4  13,3 
Italie  18' 1  20,6  8,4  8'  1 
Belgique  31 '1  26,2  21 '1  17,5 
Pays-Bas  15,3  16,0  27,0  24,5 
Notons  que  : 
- l'Allemagne  occupe  une  place  prépondérante  à  l'importation,  mais 
diminue  celle-ci tandis  qu'elle  augmente  sa part  à  l'exportation. 
- Au  contraire la France  diminue  sa part  à  l'exportation et l'aug-
mente  à  l'importation.  Les  deux  pourcentages  tendent  à  se  rappro-
cher. 
- l'Italie accroît  sa part  à  l'exportation,  largement  supérieure 
à  sa part  à  l'importation  (en  trèsl&gère réduction). 
- La  Belgique  diminue  ses parts parallèlement,  mais  est encore  Je 
premièr  exportateur intra-C.E.E.  en  1966. 
Comme  l'Allemagne,  les Pays  Bés  réduisent leur part  à  l'importa-
tion et l'augmente  à  l'exportation. 
Au  terme  de  cette brève  analyse  des  échanges  intra et extra-C.E.E. 
il n'estpas inutile de  comparer les observations faites sur ce 
dcuble  plan. 
La  différence  quantitativement la plus importante  concerne  évidemment 
les matières premières,  qui pour l'essentiel des  fibres naturelles, 
sont  d'origine  extra-CEE. Compte  tenu  des matières,  les balances  globales,  sont déficitaires 
pour  l'Allemagne  sur les Œux  plans  extra-C.E.E.  et pour  l'UEBL 
sur le plan extra-C.E.E .. Mais il est plus intéressant  de  faire 
abstraction des matières  premières pour faire la comparaison • 
- France 
Les  excédents  extra-C.E.E.  sont  nettement  plus  importan~que les 
excédents intra-c.E.E.,  à  tous les stades,  mais  ces derniers ont 
tendance  à  augmenter. 
- Allemagne 
En  fils  et tissus,  les échanges  intra-C.E.E.  comportent  des 
déficits,  tandis  que  les échanges  extra-C.E.E.  comportent  des 
excédents,  tous  croissants,  mais  les déficits l'emportent  sur les 
excédents. 
Au  niveau  des  produits finis,  les déficits s'accentuent  fortement 
sur les deux  plans. 
- Italie 
Les  excédents  sont  fortement  croissants,  sur tous les plans,  à 
l'exception des  échanges  intra-C.E.E.  d'articles tissés divers. 
-109-
Les  excédents  sont  plus importants  sur le plan extra-C.E.E.  en  semi 
produits,  et sur le plan intra-C.E.E.  en produits d'habillement. 
- Belgique 
Les  positions sont  toutes excédentaires,  mais  en  termes  de  niveau 
comme  d'évolution,  les excédents intra-C.E.E.  l'eoportent  de  très 
loin sur les excédents extra-C.E.E. 
- Pays-Bas. 
Les  balances intra-C.E.E.  sont négatives  à  tous  les niveaux,  les 
déficits s'accentuant  avec le degré  d'élaboration. 
Sur le plan extra-C.E.E.,  les excédents  se  détériorent  également 
avec  le degré  d'élaboration,  et au niveau  de  l'habillement la 
balance  est  devenue  déficitaire. - 110  -
On  peut  dégager  de  c~tte comparaison  une  indication significative: 
les déficits sur le plan extra-C.E.E.  -produits finis  en Allema-
gne  et aux  Pays  Bas  - concernent les pays  qui  connaissent  des  dé-
ficits généralisés sur le plan intra-C.E.E. 
4.3  Les  éléments  de  compétitivité 
A la suite  de  l'analyse  qui  a  été  faite  de  l'évolution des  échanges 
internationaux des  produits textiles, il apparait  que  la compétiti-
vité  de  l'industrie textile peut  être  examinée  dans  une  double 
optique  d'une  part la compétitivité  de  chacun  des  stades  de  fabri-
cation ou  de  chacune  des branches,  en  fonction  de  ses caractéristi-
ques  propres,  et d'autre part,  la compétitivité  de  l'ensemble inter-
dépendant  qu'est l'industrie textile. 
C'est-à-dire plus  concrètement  que  1 1on  peut,  comme  dans  les consul-
tations  de  branches  qui ont  eu lieu,  examiner  séparément  comment 
chaque  branche  et/o~  chaque  stade rencontre  et  essaie de  résoudre 
les problèmes  de  concurrence.  Dans  la plupart  des  cas,  sauf lors-
que  les branches réunissent  tous les stades  - le problème  de  la 
protection du  marché  étant  évidemment  posé  en  des  termes  totale-
ment  différents,  selon qu'il s'agissait de  semi-produits utilisés 
comme  matière  première  ou  des  produits sortant  du  processus  de 
transformation. 
Mais,  à  la limite, il ne  sert  à  rien dans  le contexte actuel  du 
marché  textile international,  d'être compétitif  à  un  stade déter-
miné,  si la compétitivité  se  détériore au niveau  des  produits 
finis. C.E.E.  - BALANCES  COMIIERCULES  TEX'l'ILES  - par stades et par zonee  - 1.000 S et en% du  total. 
A.E.L.E. 
%  E.U. 
%  Pays  indust.  %  Pays  en voie  % 
Pays  commerce  %  Tota~ - 100  %  de  déve~opmt  d'état 
Matières Premières  : 
Import  1963  77.428  4,3  174.319  10,8  869.923  54,2  672.490  41,9  60.932  3,8  1.603.247 
1966  68.188  4,3  120.989  7.7  787.726  50,4  667,800  42,7  105.583  6,7  1.561.130 
E:J;port  1963  130.554  41,4!  50.o80  15,8  230.421  72,8  36.254  11,4  49.628  15,6  316.464 
1966  109.785  29,9  41,031  10,8  211.868  56,0  38.919  10,3  44.322  11,7  377-595  --- --- --- --- ---
Balance 1963  +  53.126  - 124.239  - 639.502  - 636.236  - 11.304  - 1.286.783 
1966  +  41.597  - 79-959  - 575.858  - 628.881  - 61.261  - 1.183.535 
Flle et Filée  : 
Icport 1963  87.576  59,9  22.179  15,1  124.278  85,0  18.828  12,8  3.033  2,0  146.067 
1966  74.030  51,9  27.345  19,1  121.518  85,2  15.923  11,1  4.630  3,2  142.572 
Export  1963  158.184  40,1  26.570  6,7  268.218  68,1  88.661  22,5  36.813  9,3  393.833 
1966  1510.760  30,9  33.814  6,6  288.218  5E,9  122.234  2-+, 1  58.783  11,6  506.527  --- --- --- --- --- Ba1ance  1963  +  70.608  +  4.391  +  143.940  +  69.833  +  33.780  +  247.766 
1966  +  82.730  +  6,469  +  166.700  +  1o6.311  +  54.153  +  363.955 
~: 
Import  1963  12e.654  59,6  20.159  9,3  185.524  86,0  14.636  6,7  15.481  7,1  215.538 
1966  130.380  53,2  24.122  9,8  203.080  82,8  22.316  9,1  19.592  7.9  244.993 
Export  1963  ;<8J.368  41,4  79.776  11,6  465.407  68,1  207.079  30,3  7.898  1 ,1  682.962 
1966  283.616  39,4  89.953  12,5  510.703  71 '1  191.635  26,6  11.204  1,5  718.251  --- --- --- --- --- Ba1ance  1963  +  154.714  +  59.617  +  279.883  +  192.443  - 7.583  +  467.424 
1966  +  153.236  +  65.831  +  277.623  +  169.319  - 8.388  +  473.258 
Artic~es texti~es - N.D.A.  : 
le  port 1963  66.157  39.9  16.547  9.9  92.717  55,9  63.663  38,4  8.816  5,3  165.785 
1966  183.505  32,3  24.832  9,6  129.830  50,3  102.042  39,5  13.646  5,2  257.901 
Export  1963  98.117  37,0  31.737  11,9  166.328  62,3  80.076  30,2  4.808  1, 8  264.771 
1966  120.917  36,2  38.711  11,6  214.578  64,4  91.289  27,3  11.357  3,4  333.193  --- --- --- --- --- Bal.ance  1963  +  31.960  +  15.190  +  73.611  +  16.413  - 4.008  +  98.986 
1966  +  37-412  +  13.8?9  +  84.748  - 10.753  - 2.289  +  75.292 
Habi~~ecent  : 
Icport 1963  82.415  47,9  13.177  7,6  121.725  70,8  44.704  26,0  5.514  3,2  171.900 
1966  116.543  36,3  21.825  6,8  204.659  63,8  100.983  31,4  14.954  4,6  320.595 
Export  1963  169.537  37,6  131.867  29,2  334.315  74,1  112,636  24,9  3.403  0,7  450.591 
1966  191.677  36,3  157.465  29,8  393.114  74,5  113.394  21,5  20.410  3,8  527.205  --- --- --- ---
Bal.ance  1963  +  87.122  •. 118.690  +  212.590  +  67.932  - 2.111  +  278.691 
1966  +  75.134  +  135.640  +  188.455  +  12.411  +  5.456  +  206.610 
Source  O.S.C.E. - 111  -
Seule,  ainsi  que  nous  l'avons déjà suggéré,  une  organisation de  la 
production  en  continu  ,  reportant l'essentiel du  poids  de  la concur-
rence  au  niveau  des  produits finis,  permet je situer les éléments 
de  compétitivité des  industries textile et habillement considérées 
comme  un  tout. 
Les  éléments  de  la compétitivité  peuvent  être regroupés  en  trois 
catégorie 
le prix de  la matière  première 
- le niveau et la structure  de  la valeur ajoutée 
- l'adaptation à  la demande. 
4.31  Prix des matières 
A  chaque  stade  de  fabrication,  la matière  première  jou0  un 
rôle  considérable  dans  le chiffre d'affaires.  La  part  des 
matières est toujours  dominante,  vari·anten gros  entre 50  et 
60  %,  avec  évidemment  une  dispersion autour  de  cette moyenne, 
en  fonction  des  types  de  produits et des  entreprises. 
Du  point  de  vue  de  l'industrie textile globale,  le prix des 
matières est avant  tout  celui des matières  de  base. 
- fibres naturelles brutes 
- fibres  chimiques  discontinues 
- fils chimiques  continus 
Les  prix des matières naturelles ne  pose  guère  de  problèmes 
très spécifiques,  en  ce  sens  que  les utilisateurs industriels 
se  trouvent  en  gros  sur pied d'égalité  (1) 
(1)  sauf pour le  ju+.~  et les fibres  dures,  analysées  par ailleurs. - 112  -
En  ce  qui  concerne  au contraire les matières premières  chimiques 
les conditions d'approvisionnement  peuvent  ·'être très diffé-
rentes. 
En  raison même  de  l'importance  de  la masse  des  capitaux exigés, 
du coefficient  de  capital et  des liaisons avec  le développement 
général  de l'industrie chimique,  les pays industrialisés ont 
certainement  des  avantages  sur le plan de la compétitivité. 
La  surcapacité  qui s'est développée,  a  rendu les prix très com-
pétitifs,  mais  a  également  entraîné  des livraisons  à  prix de 
dumping  dont  les transformateurs extérieurs peuvent  bénéficier. 
Les  prix des matières textiles principales ont  baissé  dans les 
années  récentes,  mais  ce  sont  surtout les matières  chimiques  qui 
ont  connu les baisses les plœ  importantes. 
Compte  tenu cependant  de  la substitution au profit  de  matières 
plus  chères  - surtout synthétiques par rapport  au  coton  - il 
ne  semble  pas  que  globalement le prix du kilogramme  de  matière 
effectivement  consommée  ait baissé. 
Mais  au-delà de  ce  prix de  la matière  br~t, le prix effectif de 
la matière  dépend  effectivement  au  stade  suivant  de la valeu~ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 113  -
Note  sùr le prix du lin 
Nous ·ne  pouvons  pas  aborder  dailS  le cadre  de  cette étude les problè-
mes  des  subventions  qui affectent le prix de  certaines matières 
teitiles,  comme  le lin ou le chanvre.  Le  fait  que  l'hectare  de  cul-
ture linière est moins  subventionné  que  l'hectare d'autres cultures 
est un  problème  de  politique agricole,  qui  ne  doit pas retenir 
notre attention ici  (comme~ur le prix du  coton américain). 
Le  fait  que  l'Accord  de Naples,imposant  un  approvisionnement  inté-
rieur minimum,  reposait  sur  une  liaison entre  producteurs et utili-
sateurs,  ne  change  en soi rien à  l'aspect agricole  du  problème. 
Nous  n'avons  pas la possibilité  de  rentrer dans  les problèmes 
techniques  qui  se  situeraient au niveau  de  la qualité  comparée 
des  matières  lini~res domestiques  et importées. 
Par ailleurs sur  un plan intertextile, il n'y a  pas  plus  de  raison 
de  subventionner les matières linières que  les autres matières  tex--
tiles. - 114  -
4.32  La  valeur  ajoutée 
La  valeur  ajoutée  étant  constituée par la rémunération  des 
facteurs  engagés  dans  la production,  le  niveau  de  la valeur 
ajoutée  dépend  évidemment  de  la quantité  et  du  prix de  ces 
facteurs. 
Il ne  peut  être  question  de  rentrer  ici dans  une  analyse  com~ 
parative  de  ces  éléments,  mais  seulement  d'indiquer  certaines 
caractéristiques  ou  tendances  essentielles. 
Il est  important  de  se  faire  une  idée  concernant  la structure 
des  prix  de  revient  aux  divers  stades.  Le  tableau ci-dessous 
donne  quelques  ordres  de  grandeur  : 
1  C.A.  V.A./C.A.  M/C.A.  S/C.A.  s.e./c.A. 
Fibres  chimiques  IOO  50/IOO  50/IOO  20/IOO  20/IOO 
Filatures  coton  IOO  30  à  65  à  22  à  22  à 
35/IOO  70/IOO  25/IOO  25/IOO 
"  laine  IOO  35/IOO  65/IOO  25/IOO  30/IOO 
Tissage 
(coton,  soirie)  IOO  33/IOO  66/IOO  24/IOO  40/IOO 
laine  IOO  50/IOO  50/IOO  33/IOO  45/ioo 
Bonneterie  IOO  50  à  40  à  33  à  40  à 
60/IOO  50/IOO  40/IOO  45/IOO 
Tapis  tissés  IOO  45/IOO  55/IOO  22/IOO  35/IOO 
"  tuft.ed  IOO  30/IOO  70/IOO  I5/IOO  27,5/IOO 
Tissus  étroits  1  IOO  1  50/IOO  50/IOO  33/IOO  40/IOO 
Lé~ende  :  C.A.  = chiffre d'affaire 
V.A.  = valeur  ajoutée 
M.  = matières  premières 
s.  = salaires 
s.e.  = salaires  cumulés 
( Il s'agit  évidemment  d'évaluatio~assez grossières,  ma~s  qui 
permettent  de  situer  l'importance relative  des  divers  ~lé~ 
ments  du  prix  de  revient.  Nous  voulons  par là également  il·~ 
lustrer l'accumulation  de  charges  salariales  aux  stades  suc-
cessifs,  dans  la mesure  ou  les  matières  premières  incorporent 
de  la valeur  ajoutée  dès  après  la première transformation. 
Ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  les  charges  salariales  dépen-
dent  de  la combinaison  des  niveaux  de  salaires  et  de  pro= 
ductivité. 
Il est  de  ce  fait  ab~olument  impossible  de  juger  de  la compé-
titivité en  termes  de  charges  salariales  (encore  mo~ns  de  sa-
laires  horaires)  comparées.  Il est  indispensable  d'introdui~ 
re  simultanément  la productivjté,  compte  tenu d'ailleurs  des 
inter-relations  entre  salaires  et  productivité. 
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Il semble  en  effet  que  l'évolution  des  salaires textiles  soit 
essentiellement  entraînée par  l'évolution générale  des  salai-
res  dans  l'industrie et  que  l'évolution  de  la productivité 
vise  essentiellement  à  compenser,  dans  la mesure  du  possible, 
ces  accroissements  de  salaires.  Le  parallélisme  est~  en  effet, 
tr~s  frappant  entre les  rythmes  d'accroissement  de  la produc-
tivité et  des  salaires  dans  les  divers  pays(l). 
A l'intérieur de  la  C.E.E.  la productivité  et  les  salaires 
ont  augmenté  nettement  plus  que  dans  les  autres  pays,  la Fran-
ce  et  la Belgique  ayant  connu  les  rythmes  les  plus  bas  ; 
l'Italie semble  avoir  connu  une  augmentation  plus  rapide  des 
salaires  que  de  la productivité, 
(1)  Quelques  réserves  doivent  ~tre apportées  en  ce  qui  con-
cerne  le  caractère  global  de  cette constatation.  L'aug~ 
mentation  des  salaires  peut  ~tre plus  rapide  que  celle  de 
la productivité,  tout  en  entraînant  une  augmentation  de 
la valeur  ajoutée  par travailleur,  en  raison  de  l'expan-
sion plus  que  proportionnelle  des  secteurs  à  valeur  ajou= 
tée plus  élevée. - 116  -
Rattachées  à  l'évolution  des  balances  commerciales  des  di= 
vers  pays,  ces  observations  indiquent  bien et  l'interdépen=, 
dance  des  salaires  et  productivités  et  l'impossibilité de 
fonder  la compétitivité  sur  l'une  ou  l'autre  de  ces  indica-
tions. 
Ceci  nous  amène  également  à  une  conclusion  qu~ sera faite 
également  sur le plan  du  capital,  selon laquelle la part  des 
charges  salariales  dans  le prix  de  revient  des  divers  pro= 
duits textiles n'a pas  ou  peu  varié.  L'évolution  de  la con-
pétitivité apparaît  dès  lors  liée  à  l'écart pouvant  se  dé-
velopper  entre les  évolutions  de  productivité  ct  de  salaires. 
Ceci  peut  être le  cas  aux  deux  extrêmités  de  l'éventail  : 
- le  cas  de  pays  à  bas  salaires  qui  arriveraientà accroître 
leur productivité plus  rapidement  que  leurs  salaires. 
En  dehors  de  cas  particuliers,  comme  la Grèce,  on  observe 
d'une  manière  générale  une  faiblesse  des  accroissements 
de  salaires  et  de  productivité  dans  les  pays  à  bas  salai~ 
res. 
Pour  l'ensemble  des  pays  non  industrialisés,  la producti-
vité  de  l'industrie textile croît  sensiblement  moins  vite 
que  dans  les  pays  industrialisés. 
Inversement,  on  retrouve  dans  le  cas  du  Japon  des  rythmes 
particulièrement  élevés  et  de  la productivité  et  des 
salaires. (l) 
(1)  Signalons  que  les  salaires textiles  grecs  et  plus  encore 
les  salaires turcs  sont  inférieurs  aux  salaires  japo-
nais, 
-que les  salaires textiles  U.S.se  trouvent,  par  rapport 
aux  salaires textiles  français  à  peu  près  dans  le  même 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - à  l'au~~e extrêmité,  occupée  essentiellement  par  les  EoUo 
on  observe,  au  contraire,_ une  augmentation  plus  rapide  d~ 
la productivité  que  des  salaireso 
Les  charges  salariales  ne  représentent  qu'une  partie  de  la 
valeur  ajoutée~ et  l'augmentation  de  la productivité  ~plus 
ou  moins  rapide  que  celle des  salaires  - pourrait  impliquer 
un  accroissement  de  l'équipement tel  que  les  charges  en  ca~ 
pital augmentent. 
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~~-Ç_Q~é~_i~ivité est  donc  liée  non  seulement  à  la  cornbi·"" 
naison  productivité-salaire~~ mais  également  à  la manière  do~~ 
est  obtenu l'écart  entre  les  deux  variables. 
En  d'autres  termes,  l'évolution  du  poids  des  charges  sa~~~ 
riales  pourrait  se trouver  annulée  (dans  le  cas  d'une  réduc~ 
tion)  ou  aggravée  (dans  le  cas  d'une  augmentation),  si les 
~harges  en  capital devaient  s'en trouver  accrues. 
Nous  reviendrons  plus  loin  sur les  charges  en  capital,  et 
notre  analyse  nous  amènera  à  mettre  l~accent, tout  particu~ 
lièrement~  sur  le degré  d'utilisation  du  capital. 
Il nous  paraît  évident  que  la productivité  du  travail est  net-
tement  trop  faible  par  rapport  au  volume  de  capital engagé. 
Le  rétablissement  d'une  relation  adéquate  entre  deux  varia-
b_~es,  ne  peut  être  obtenu  que  par  une  organisation rationnel-
le  de  la production. 
Ce  rétablissement,  permettant  seul d'obtenir  une  réduction 
simultanée  des  charges  salariales  et  en  capital,  permet  seule 
d'obtenir  une  amélioration  de  la position compétitive  de  l'in-
dustrie textile de  la  C.E.E.  (ainsi  que  cela  semble  être le 
cas  auxETATS·UNIS). - 118  -
4.33  L'adaptation  à  la  demande. 
La  valeur  ajoutée,  et  donc  la compétitivité,  dépend  enfin 
de  l'adaptation  à  la  demande.  La  demande  de  produits  texti,~ 
les  étant  ce  qu'elle  est,  dans  toute  sa  diversité,  il est 
évident  que  la valeur  ajoutée~  qui  constitue l'essentiel de 
la dépense  du  consommateur,  dépend très  directement  de  la 
possibilité  de  solliciter cette  dépense,  en  s'adaptant  à  la 
demande  dans  sa  spécificité.  C'est  dire  que  la proximité  du 
marché  apparaît,  a  priori,  comme  un  élément  essentiel  de  la 
compétitivitéo  Ceci  est  vrai  à  tous  les  niveaux,  mais  avec 
des  nuances 
- au  niveau  des  semi-produits,  le produit  est  plus  standar~ 
disé,  et  ce  sont  des  facteurs  de  régularité  de  l'approvi= 
sionnement  et  de  la qualité,  de  délais  de  livraison,  de 
possibilités  de  contrôle  et  de  réclamation,  qui  donnent  à 
la proximité  du  marché  une  importance, 
- au  niveau  des  produits  finis,  ce  sont  des  éléments  de  di= 
versité et  d'adaptation  aux  variations  de  goûts  et  de  mode 
qui  jouent  le  rôle  le plus  importanto 
De  cette description,  il ressort  que  tous  ces  facteurs  ne 
sont  pas  nécessairement  liés  à  la proximité  du  fournisseur  par 
rapport  au  marché  : 
- les  dél~is  de  livraison peuvent  jouer  en  faveur  de  certains 
producteurs,  produisant  sur  stock,  au  moins  dans  certaines 
phases  de  la conjoncture(l). 
(1)  Cela  signifie  que  les  fluctuations  conjoncturelles  dé~ 
tériorent  lQ  compétitivité  :  l'allongement,  par  intermit-
tencej  des  délais  de  livraison,est  de nature  à  détourner 
des  courants  d'échange. - la diversité  de  produits 
peut  être  accrue  par  la démultiplication  des  origines  des 
produits,  donc  éventuellement  par  l
9importation. 
Ce  dernier  point  doit  retenir  notre  attention,  en  rapport 
avec  les  observations  qui  ont  été  faites  quant  à  la  détério~ 
ration plus  accentuée  de  la balance  commerciale  au  niveau 
des  produits  finis. 
Ces  observations  infirment  l'idée selon  laquelle la  proximi~é 
du  marché  constituerait  un  élément  de  protection  naturelle  ou 
de  compétitivité  pour  les  producteurs  domestiques.  Certaines 
informations  suggèrent  que  le  facteur  de  diversité  ou  de  va~ 
riété  des  produits  offerts  au  consommateur  joue  à  cet  égard 
un  rôle  important. 
Mais  il faut  nuancer  cette  conclusion  sur  deux  points 
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~  s1  la variété  des  produits  joue  un  rÔle  important  dans 
l'évolution  des  importations,  il faut  tenir  compte  du  fait 
que  ces  dernières  ne  représente  qu~une part  relativement 
faible  des  dépenses  de  consommation  dans  le  domaine  de  l'ha-
billemento 
En  Allemagne,  où  elle est  la plus  importante,  cette part 
ne  représente  pas  IO%  des  dépenses  d'habillement,  et  plus 
de  la moitiE  est  d~origine  intra~CaE.E. 
Il n'est  donc  pas  possible  dlétendre,  sans  limites,  lvin= 
fluence  de  ce  facteur  de  diversitéo 
- La  proximité  du  marché  n'est  qu'un  élément  de  la compéti= 
tivité  qui  joue  en  combinaison  avec  les  autres  éléments 
qui  s'expriment  en  termes  de  valeur  ajoutée. 
C'est~à=dire que  la proximité  du  marché  ne  peut,  en  tout - 120  -
état  de  cause,  constituer  qu'une  protection relative et 
qu'il  faut  également  tenir  compte  de  la qualité  et  des  prix 
comparés  des  produits.  Il faut  en  particulier tenir  compte 
de  la compétitivité  de  l'industrie  de  l'habillement,  dans 
laquelle les  accroissements  de  productivité  sont  nettement 
inférieurs  à  ceux  de  l'industrie textile proprement  dite 
(et  inférieurs  aux  accroissements  de  salaires). 
Ces  réserves  étant  faites,  ~!_!~~t  néanmoins  mettre  l'accent 
sur  cette  conclusi9n,  selon  ~~quelle la pr9ximité  du  marché 
ne  constitue  qu'une  protection toute relative. - 121  -
4.4.  Problèmes  de  Politique  commerciale 
Dans  toutes  les  déclarations,  comme  dans  toutes  les  con= 
sultations  de  branches  qui  ont  eu  lieu,  l'accent  est  constam-
ment  mis  sur  la politique  commerciale.  Compte  tenu  de  la  dé~ 
têrioration continue  des  balances  extérieures,  (en  termes  des 
rythmes  d'  accroissement  compares  des  importations  et  des 
exportationP),cette  préoccupation  est  logiquement  dommante. 
Les  problèmes  sont  présentés  tantôt  en  termes  d'exigence 
d'harmonisation  des  politiques  commerciales  des  états  mem= 
bres,  tantôt  en  termes  de  pressions  résultant  de  la concur-
rence  anormale,  tantôt  enfin tout  simplement  en 
termes  de  la  nécessité  d'une  protection  particu-
lière  de  l'industrie textile.  Dans  chaque  cas  cependant,  il 
est  évident  que  le  problème  soulevé  se  ramène  essentielle-
ment  à  cette dernière  forme  :  il s'agit bien  des  degrés  et 
des  modalités  de  la protection  de  l'industrie textile contre 
les  importations,  dans  la mesure  où  la concurrence paraît 
intenable.  Le  caractère  anornal  de  la concurrence  tient  aux 
différences  des  prix  à  l'importation par  rapport  aux  prix 
intérieurso  En  fait,  des  problèmes  différents  sont  effective-
ment  posés  : 
- l'harmonisation  des  politiques  commerciales 
- la  concurrence  dite  anormale, 
~ le principe  de  la libéralisation des  échanges  visant  à 
la division  internationale  du  travail, 
- les  modalités  de  cette libéralisationo 
4.4I  Harmonisation  des  politiques  commerciales 
Nous  avons  déjà  fait  état  de  l'insistance mise  sur  les  exi-
gences  d'harmonisation  des  politiques  commerciales.  Il est 
immédiatement  évident  que  la réalisation  du  Marché  Commun-, - 122  -
c'est~~-dire de  la libre  circulation  effective  des  produits 
à  lvintérieur  d'un  marché  entouré  d'une  barrière  douanière 
unique,  implique  une  harmonisation  des  politiques  commerciales 
de~ états  membreso 
Que  cette  harmonisation  ne  soit  pas  encore  réalisée,  ne  di= 
minue  en  rien  sa  nécessité,  et  llon sait  que  des  progrès 
substantiels  pourront  être  accooplis  dans  cette voie. 
Il n'est  donc  pas  utile  de  rentrer  ici  dans  les  détails  re-
latifs  a~procédures administratives,  aux  degrés  de  libé~ 
ralisation effective,  aux  modalités  d'application des  no~ 
menclatures  et  des  tarifs. 
Des  différences  sur  tous  ces  plans  créent  des  distorsions, 
en  ce  quielles  affectent  différemment  les  conditions  de  pro-
duction  des  entreprises  des  divers  pays.  Mais  ces  pressions 
concurrentielles  accrues  sont  nécessairement  répercutées,dans 
le  cadre  de  la libre circulation intérieure,  sur  les  entre-
prises  des  autres  pays. 
On  peut  présenter  schematiquement  les  positions  en  présence, 
comme  suit  : 
d'une part,  les  pays  qui  subissent  une  pression exté-
rieure plus  forte  du  fait  d'une  ouverture  plus  grande, 
estiment  être placés  en  situation d'infériorité par  rap= 
port  aux  autres. 
Mais  il faut  rappeler  que  les  pays  qui  ont  les  balances 
extra~C.E.E.  négatives,  ont  égalementdes  balances  intra-
C.E.Eo  négatives.  Ceci  ne  les  empêche  cependant  pas  d'avoir 
connu  l~rythm~d'accroissement les  plus  élevés  de  la  pro~ 
duction  et  de  la productivité  (et  grâce  à  celle~ci), - 123-
- d'autre  part  les  pays  qui  ont  un  degré  d'ouverture  moins 
grand?  ressentent,  en  raison  même  de  leur  position exporta-
trice  sur  le  plan  intra~C.E.E.~  les  répercussions  de  cette 
pression concurrentielle  accrue  sur  les  marchés  voisins. 
Ces  pays  estiment  ne  pas  avoir  à  subir  les  conséquences  de 
mesures  prises  chez  le voisin  et  craignent  en  outre  le  pro~ 
cessus  dwimitation  qui  alignerait  les  politiques  sur  les  plus 
libérales. 
Il faut  quand  même  faire  remarquer  que  cela n'a pas  empêché 
l'Italie de  renforcer  ses  positions  exportatrices  sur  le plan 
extra-C.EoE.  comme  sur  le plan  intra=C.E.E. 
Ainsi  présenté,  le problème  apparaît  immédiatement  cgmme  étant 
~an~  ___ tg_g.:t,_--YA  __  nx._gb~èl!l~-__g.~_degr~_g_~_ protection  ou d'  ou~_su:.:tur~_ 
plutôt  qu'un  ~roblè~e d'  har~onisation. 
4.42  La  concurrence  dite  anormale 
Il faut  tout  d'abord  rappeler  que  la détérioration  des  balan~ 
ces  commerciales  est  d'autant  plus  forte  que  le  degré  dvéla-
boration  du  produit  est  plus  élevéo 
Si  pareille constatation,  au  niveau  global,  n'étonne  pas, 
en  raison  de  la part  des  échanges  avec  les  pays  industriali= 
sés,  le phénomène  semble  a  priori  en  contradiction  avec  la 
logique  des  choses  lorsqu'il est  question des  P.V.D.:  la 
part  de  ceux-ci  dans  les  importations  extra-C.E.E.  de  pro-
duits  finis  a  fortement  augmentéo  Alors  que  l'on aurait  pu 
s'attendre  à  voir  les  importations  en  provenance  des  P.VoDo 
s'accroître surtout  pour  les  produits  peu  élaborés. 
Nous  avons  relevé  les  points  suivants 
- rôle  des  fibres~himiques dans  les  flux  d'échanges  et - 124  -
surtout  aux  niveaux  primaires, 
.,.  absence  de _got~~.1_i~~!é~l.J-~_1_~êe  à  la proximité  du  mar=-
ché, 
- ~'importance toujours  dominante  des  salaires  dans  la va-
~ur ajouté~,  et  d'autant  plus  que  le  produ~t est  plus_ 
élaboré. 
La  part  des  exportations textiles  des  P.V.D  (et  des  pays 
à  commerce  d'état,  car  le  phénomène  s'y retrouve,  nais  dans 
une  moindre  mesure,  le  problème  étant  de  toute manière  très 
différent)  dans  les  importations  totales  de  la  C.EoEo  s 9ac= 
croît  d'autant  plus  que  le produit  represente  une  valeur  ajou-
tée plus  grande  (la part  des  salaires  étant  largement  pro~ 
portionnelle  à  celle~ci). 
L'on  comprend  aisément  : 
- les  soucis  des  pays  industrialisés  de  se  ''préserver" 
(Rapport  GATT,  I964)  des  effets  perturbateurs  d'une telle 
situation, 
- le désir  des  P.V.D.  d'accroître  leurs  recettes  par  le  dé= 
veloppement  des  quantités  et  de  la valeur  des  produits 
qu'ils  exportent,  là précisément  où  leur  bas  niveau  de  vie 
peut  leur  donner  un  avantage  compétitif. 
Le  compromis  se traduit  par  des  accords,  bilatéraux  ou  ~ul= 
tilatéraux,  permettant  de  limiter les  importations  en  cas 
de  "désorganisation  du  marché''.  La  désorganisation  du  marché 
peut  être  invoquée  à  propos  de  toute perturbation,  même  ac= 
cidentelle,  sur  un  marché  très  concurrentiel,  comme  c'est 
le  cas  pour  la plupart  des  produits textiles. Les  cas  de  désorganisation réelle  du  marché  étant  marginaux, 
la désorganisation  du  marché  n'est plus  invoquée  en  tant 
que  telle,  mais  par  le  truchement  de  la cause  (principale) 
lui  donnant  naissance  :  l'accent  étant  mis  sur la nécessi-
té  de  se  prémunir  à  l'avance  contre  une  telle  désorganisa~ 
tion,  par  l'élimination de  la concurrence  anormale. 
Il est  frappant  de  constater 
- l'insistance  avec  laquelle le  thème  de  la concurrence  ex-
térieure  anormale  est  développé  dans  toutes  les  branches 
textiles, 
l'imprécision,  voire  l'absence totale  de  définition,  de 
la concurrence  anormale, 
- la rareté  des  cas  concrets  invoqués  pour  illustrer la con-
currence  anormale(!). 
Il faut  noter  que  la  concurrence  dite  anormale  est,  par  oppo-
sition  à  l 1acception  générale  du  terme,  correspondant  à  un 
comportement  dont  les  moyens  d'action  sont  nombreux  (prix, 
qualité,  présentation,  promotion,  publicité,  délais •.• )) 
réduite  à  un  de  ses  éléments,  le prix.  La  notion n'est  con~ 
sidérée  que  sous  l'aspect  le plus  immédiat  de  sa manifesta-
t ion  ,  "par  1 es  p r ix"  et  1 e  c ar  act ère  '' anor  ma 1"  s e  re  fère 
uniquement  à  un  écart  de  prix  dont  la pression  est  con~ 
·a'"  r  ,.  _...  •  •  (2)  s1  eree  comme  etant  preJUd1c1able  • 
(1)  Quelques  cas  exceptionnels  sont  cités  régulièrement. 
Quant  aux  autres  cas,  aucune  information  ne  nous  a  été 
fournie,  malgré  des  promesses  à  peu  près  systématiques. 
(2)  Il est  entendu  que  nous  devons  raisonner  à  qualité  éga-
le  :  le  fait  que  dans  une  catégorie  donnée  de  biens  de 
consommation,  des  produits  de  prix et  de  qualité très  in-
férieurs  soient  importés,  est  parfois aussi  considéré  com-
me  forme  de  concurrence  anormale  qui~  de  plus,est  de  na-
ture  à  détruire  le marché. 
La  multitude  des  substitutions  diverses  de  produits  cor-
respondant  à  des  niveaux  qualitatifs différents,  est  un 
phénomène  tout  à  fait  général  et  des  plus  normaux. 
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S'agissant  d 7importations  sur  le  march~ de  la C.E.E.,  qua= 
lifiées  de  'tà  rr1x  anormaux''  selon les  appréciations  des  in= 
dustriels,  il faut  examiner  les  crit~res d'appréciation  uti~ 
lisés  et  nuancer  ce  point  de  vue  par  une  analyse  objective 
des  crit~res  de  normalité  du  point  de  vue  des  exportateurs~ 
pour  la plupart  des  P.V.D.  Précisons  cependant  qu'il  ne  peut 
être  question  ici  de  rentrer  dans  une  discussion  de  détail 
relative  aux  critères  de  comparaison  des  prix pratiquéso 
Au  ~~-~-~--des_  -~~_:1~~-!_:ri:_~_s --~ur~-~~-n~.!.. ]:_~  impr_:_~~_s-~o-~_~ominante  est 
q.?_~_ -~~-~-~-~ac  cor~- à-~~--~.!.-! --~_9~~~xpr_e  s si  on_~~-<?nc  ~EE~EE~ 
?normale",  toute  concu_rre_nce  ~~_:r:__l_~s_prix  aussi~-~t  que  1
9 écart 
~!l_:tr_~-- 1:--~-- p_:r t.?C  ___ :i_~c r i_~j  n_é ___ et  1 P. ___ p_;rJ.~- rp._q_y_~  n_s  1!-~  _  _l_.~- n ~?  c hL9-.2!__ ___ _ 
produit  européen_ dép as  s e  . =  en  rais  on  des  ~- ~  d s  d if  f é rent  s  de  ~­
diverses  composantes  ':"'  la part  de  la valeur  a,ioutee  à  l~~J-~5-
l_~  i~_~ustr  i el  __ ~~rqpéen  c_gJ!s_~!!i!_.~.--F~nonc~-~-~--
Les  cas  sont  connus  où  l'écart  des  prix  se  situait  au~delà de 
toute  limite  raisonnableo  Mais  hormis  ces  situations  bien 
claires,  somme  toute  bien  recensées,  le  manque  d'informations 
précises  ne  permet  pas  d'attacher  à  ce  concept  une  mesure 
~  .  ( 1 )  systemat1.que  • 
Une  distinction  import~nte ùoit  être  et  est  faite  entre  le 
cas  des  importations  en  provenance  des  P.V.D.  et  celui  des  i~r 
portations  en  provenance  des  pays  à  commerce  d'état. 
S'agissant  de  ces  derniers,  l'inconnue  quant  au  mode  dç5ta~ 
blissement  des  prix,  se  trouvait  accentuée  quand  l'importation 
(l)  C'est  néanmoins  sur  ce  principe  que  repose  le  système  de 
contrSle  qui  fonctionne  en  Belgique:  définition d'une 
marge  en=deçà  du  prix  êquivalento - 127  -
de  produits  textiles  s'~v~rait être ln  compensation  d~une 
exportation  d'un  autre  produit  manufacturé  européen.  Le~ 
prix perdent  alors  toute  signification,  ne  représentant  en 
fait  que  l'évaluation  arbitraire~  ramenée  à  l
1unité  de  liop~­
ration  de  troc.  Nous  croyons  devoir  signaler  que  de  telles 
opérations  sont  parfois  le  fait  d
9initiatives  gouvernementa= 
les  européennes,  le  "textilep 
comme  une  monnaie  d'échanges. 
-étant  facilement  considéré 
Sans  vouloir  donc  rentrer plus  avant  dans  le  débat  à  propos 
des  prix pratiqués  par  les  pays  à  commerce  dvétat,  il est 
clair  que  l'absence  de  critères  de  référence  permettant  de 
situer la  nnormalité  "  des  prix.  donne  beaucoup  de  poids  au 
point  de  vue  d'une  industrie  supportant  déjà  des  pressions 
.  .  ~  ( I)  concurrent1elles  cons1dérables  ~ 
Par  contre  dans  le  cas  des  P.V.Do,  les  composante3  des  prix 
sont  susceptibles  dvêtre  appréhendées,analysées.  On  s 1est 
dès  lors  attach~  ~  comparer  les  structures  de  production,  le~ 
niveaux  de  salaires,  les  législations  sociales?  L'import~nce 
de  certains  écarts  - en  particulier  en  mati~re de  salaires  -
met  en  lumière  l'ampleur  de  pressions  concurrentielles  pos= 
sibles,  et  constitue  pour  les  industriels  la justification 
d'une  protection  contre  une  telle concurrence 
11 nêcessaire~..., 
ment  anormale''  des  PeV •  .Do 
(1)  Nous  tenons  à  signaler  ici  ~  mais  nous  y  reviendrons 
longuement  dans  les  chapitres  V  et  VI  ~  que  toutes  les 
caractéristiques  de  cette  concurrence  anormale  ~  absen~ 
ce  de  référence  aux  critères objectifs  des  mar~hés~ pour 
le  calcul  du  ~1·ix  de  revient  comme  pour  l'évaluation  du 
rendement  escompté  de  l  'opér/ation  ~~  se  retrouvent  sur 
le marché  intérieur.  Quantitativement  parlant,  la  con= 
currence  anormale  externe  est très  secondaire  par  rapport 
à  la  concurrence  anormale  interne. ·  I28  = 
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C_~p-~n~an_i___r__9_~_!  ____ ~_ ~  ~- .9:.~.-!!;l i_~_:r-~_,__l__e  __  critère  de  norJ!lal i té  ou 
d ' anor  ma 1 i t é  s e  r e f è r e  n_  Q i !'!_!?  __  -~  _J__ ~ é c art  en  t r e  1 eu  r s  p r i x  à 
l'exportati9~ et  l~s prix  européens  sur  le  m~rché de  la 
C.E.E.,  qu'à_._!__~-~-~~'1rt_~~-:tre  leurs  pri~  ___ à  l'exportation  et  le3 
prix  sur  leur propre  marché. 
Dans  la nesure  où  - et  uniquement  dans  cette  mesure  - cet 
écart  ne  dissimule  pas  des  pratiques  interventionnistes  ~ 
aide  à  l'exportation,  avantages  fiscaux  et  parafiscaux di-
vers(l)  pouvant  met-t:~e  en  doute  la "véracité"  des  prix pra-
tiqués,  il est  normal  que  les  P.V.D.  soient  désireux  d
9 ex~ 
ploiter leurs  avantages  comparatifs,  que  matérialise  le  ni~ 
veau  de  leurs  prix. 
Arrivés  à  ce  point,  nous  débouchons  sur  le  problème  de  prln~· 
cipe  de  la division  internationale  du  travail,  comportant 
1' exp loi  tat  ion  par  les  di  vers  pays  de  leurs  avo..ntages  conpa·"' 
ratifs. 
La  liberalisation des  échanges 
Il ne  peut  être  question  de  f~ire ici  un  exposé  sur  les 
avantages  de  la libéralisation des  échanges  et  de  la  divi~ 
sion  du  travail  qui  en  résulteraito  Mais  nous  ne  ~royo~s  po~­
voir  raisonner  que  dans  le  cadre  d'une  hypothèse  de  travail 
(1)  Cela  ne  signifie pas  que  les  P.VoD.  n'auraient  pas  le droit 
d'aider  l'exportation  comne  de  freiner  l'importation  pour 
protéger  une  industrie  naissante.  Mais  il s'agit  dans  ce 
cas  d'un  problème  général  et  l'industrie textile pourrait 
légitimement  réclamer  des 
1'compensations"  s'il s'avérait 
qu'elle  étai~  ~~ victimG  essentielle d'un  choix  de  po-
litique  générale& ~~~-~---R~~~ ise  :  corn~~-~_!.  ~.!l.:U  de  ces  ~.Y.a..ntage~  __ ~_i_l  exist~~~ 
tendance  irrésistible  à  la libéralisation  des  échanges. 
Celle-ci  v1se,  à  contribuer  â  la croissance  des  P.V.D.  et 
dans  la mesure  où  cet  objectif apparaît  comme  prioritaire, 
l'accent  est  mis  sur  un  système  de  préférences  généralisées~ 
Dans  une  telle  p~~-~p~ctive,  le ~roblème est  celui  de  la mise 
en  concurrence  __ 9,es  producteurs  te~_~_:i_les  d_es  Po V. D.  et  des. 
P  .. ~ys  ind~-~1?.~~-~lisês  -~par-~~ de  _.?-
1 évaluation  et  de  1' exploi-
tation_  de  leurs  avan-cages  <:_omp_aratif~_o  Il s'agit  bien  de  cet  ..... 
te  "concurrence  qui  s'appuie  sur  une  superiorité décisive 
au  point  de  vue  coût  ou  qualité  et  qui  s'attaque,  non  pas 
seulement  aux  marges  bénéficiaires  et  aux  p~oductions margi-
nales  des  firmes  existantes,  mais  bien  à  leur  fondement  et 
à  leur  existence  même"(l) 
Cette  concurrence  .. _§largie  est  un  J'hé~_?m~_!_le  dynamique,  les 
avantages  des  uns  et  des  autres  se  situant  sur  des  plans  dif~ 
fére~i~  et~~-~odifian~ dans  le _te~~~o  Il suffit  de  penser 
aux  modifications  essentielles  apportées  aux  conditions  de 
la concurrence  internationale textile par  le développement 
des  fibres  chimiques. 
La  production  de  produits  textiles  demeure  fondée  sur la  COLi~ 
binaison  de  facteurs  complémentaires  dont  les  rro~ucti~it6s 
sont  liées)  et  les  divers  pays  possèdent  ces  facteurs  dans 
des  proportions  diverses. 
A  l'extrême diversité  des  niveaux  de  salaires  s'oppose l'ex-
trême  diversité  des  niveaux  de  productivité.  Aux  avantages 
(1)  J.  SCHUMPETER 
~  I29  ~ ~  I30  ""' 
en  termes  d'abondance  de  main  d 9oeuvre,  s'opposent  des  avan= 
tages  en  matière  de  qualification et  d'organisation.  A  cela 
s'ajoute les  possibilités  différenciées  quant  aux  rythmes 
de  progrès  technique. 
Encore  faut=il  que  ces  avantages  et  possibilités  soient  réel~ 
lement  exploitées. 
L' éval  uat_t  C?!l __  ~S..  ... ~_g_n_~-~-qg-~_nc~~- _d u  ___ __pri ne ip_~_de_ 1 a  divis ion 
internation_ale_ du~avail a.ppl~  ... g,_~é  à  1
9 ind'l}strie textile, 
dépend  en  ef_fet  du  point  --~~_!"-~férence'  c  ~  e~t~à  vdire  selon 
que  1'  on  raisonne ~  rapport  à  la structure  de  fo_r:-ct ionu 
nement  __  act~~lJ:~_C!_e  ___  ~-~--inc.l_"Y:_~~-l'.i-.~- textile,  ou  ~rapport à 
ce  que  cette  st_:r:ue~~re  pou:_-rai~-- êtr~_ 
Notre  analys~r:rue~~-'  affirmer  que  les  critères  d' appré-
ciation  de  la concurrence  dite  anormale,  impliquent  en  fait 
un  jugement  par  rapEort  à  la structure  actuelle  et  au-delà 
de  celui-ci  une  "préférence  de  structur~''  en  faveur  des  ·--·--------·-----
structures  actuelles. 
Les  considérations  qui  seront  développées  aux  chapitres  7 
et  VI  montrent  que  la  survivance  de  firmes  marginales  (et 
infra~marginales)  entretient  une  situation  de  non-compétiti~ 
vité  et  de  non~rentabilité)  de  l'industrie textile,  qui  joue 
dans  le  sens  d'une  supériorité relative  des  producteurs  des 
P.V.D. 
G~_?_~-~  impl,iq~e  aucun  juge!!lent  négatif  qu~nt  aux  efforts 
et  aux  pr~~rès  tr~s  considéra?les  qui  ont  été  accomplis ~ 
un  certain  nomb_re  __ ~-~-~:nt:r:~pr  ~-~~~~~-~!iles  _-____l\fais  __ _9eci ~~!--~ 
cause  la structure  d'ensemble  de  l'industrie qui,  tout  en 
---·- --. --------privant  ces  eff_:>_~.~-d'  un~  pa~_t ie  importante  des. ?jnéfices  __ 
g,u'on  aurait  pu  en  attendre,  affect~  __  :la._.  __ ~_'?mpétitivité  glo= 
bale  de  l 9industrie textile. 
- I3I  ~ 
Si  on  se  situe  8:_U_  contr_ai~_~  __ j.ans  une  perspective  de  restruc= 
turat  ion  de  ~~_ndu_st_E_  i e __ ~  ~xt  i-~-~~~~-~-~~_mpli  _  _g._~e  donc  pas  qu~ 
l'industrie textile  de  la  CcEoEo  ne  puisse  pas  atteindre  un 
niveau  de  compétitivité  permettant  d 9affronter  une  con= 
currence  internationale  ouverteo 
Si  des  écarts  i~~~rtants existent  et  subsisteront  en  ce 
qu1.  c one erne  certaine& composante& du prix de  revient  comme 
les  salaires,  cette compétitivité  est  liée  à  l'exploitation 
de  toutes  les  réserves  de  productivité  et  de  toutes  les  pas= 
sibilités d'organisation  de  la production  et  de  la  distribu~ 
ti  on. 
Il faut  reconnaître  cependant  que  même  dans  cette  perspec= 
tive,  il est  impossible  - en  raison  même  du  caractère  évolu~ 
tif des  facteurs  de  la spécialisation  de  définir  le  niveau 
J 
auquel  l'activité  de  l'industrie textile  de  la  C.E.Eo  se  si-
tuera  dans  le  cadre  de  la division  internationale  du  tra~ 
vail. - 132  -
4o  44  Implantations textiles dans  les PVD. 
Il faut  en effet tenir  compte  d'un mouvement  gui pourrait  se 
développer  dans  de  fortes  proportions  :  celui de  l'implanta-
tion d'usines textiles  dans  les  PVD  par les pays  industriali-
sés. 
Dans la mesure  même  où la part des  salaires demeure  essentielle 
dans le prix de  revient,  la combinaison  des  avantages  en  ma-
tières de  salaires avec  ceux  en matière  d'organisation et 
de  techniques,  peuvent  donner  à  ces  entreprises des  avantages 
sinon décisifs,  du moins  très importants. 
De  telles implantations  ont  déjà été  réalisées,  au delà des 
besoins  du  marché  local,  profitan~ pour l'écoulement  de  leurs 
produits,  des  mesures  de  libéralisation déjà intervenues. 
Mais  une  libéralisation généralisée aurait selon toute vrai-
semblance,  pour  effet d'accélérer ce  mouvement. 
Ceci affecterait nécessairement les débouchés  extérieurs  de 
l'industrie textile de  la C.E.E.,  mais  également  l'évolution 
de la balance  commerciale  et donc  de  la production de  l'indus-· 
trie textile. 
Remarque  :  l'installation d'usines textiles peut  évidemment 
revêtir des  formes  différentes 
il y  a  la vente  de  matériels textiles neufs  à  des  PVD,  accom-
pagnés  de  l'aide technique nécessaire. 
Dans la mesure  où  de  telles ventes  se  font  à  des  conditions 
spéciales  (en dehors  de  celles liées à  l'intensité de  la  conct~ 
renee internationale et qui pourraient être accordées  par n'importe  quel autre  pays  producteur)  le problème  ne  nous 
concerne  pas,  dans la mesure  où l'aide,  relevant d'un  choix 
collectif,  doit  pouvoir  prendre la forme  la plus adaptée  au 
développement  (1). 
Il y  a  la vente  de  matériels d'occasion,  Certaines tentatives 
ont  été  faites,  dans  le cadre  de  l'ONU  pour utiliser dans les 
PVD  du matériel d'occasion,  bon  marché.  Ces  tentatives rencon-
trent  ,on le sait,  un  certain nombre  d'objections pour  des 
raisons  généralement  non-économiqueso  Nous  peœons  néanmoins 
qu'il pourrait être intéressant  d'analyser les expériences 
réalisées,  afin de  voir s'il n'est pas possible  de  dégager 
un  moyen  de  combiner le  financement  de  l'élimination de  capa-
cités excédentaires  (cf.  plus loin)  avec  l'installation,  dans 
les  PVD,  d'usines disposant  d'un  équipement  adapté  à  la rareté 
relative  de  leurs facteurs  de  production.  Ce  système  permettrait 
en effet  de  réduire  un  double  gaspillage  de  ressources. 
Il y  a  enfin la création de  filiales  de  firmes  de  la CEE  (ou 
d'autres pays  industrialisés)  dans  les PVD.  Cette installation 
se  justifie,  ainsi qu'il a  été dit plus haut,  par la disponi-
bilité et le prix de  la main  d'oeuvre qui  joue  un  rôle  toujours 
considérable  dans le prix de  revient. 
Si  on  tient  compte  du fait  que,  du  point  de  vue  global,  les 
mouvements  de  capitaux vers les  PVD  apparaissent  comme  une 
nécessité,  ce  système  développé  sur une  large  échelle,  pourrait 
apparaître  comme  étant celui qui assure  au  mieux la compatibili-
té  des intérêts économiques  des  pays industrialisés  comme  des 
PV~ dans le cadre  d'une libéralisation totale  des  échanges. 
(1)l'installation d'une  usine  textile n'est pas apriori cette 
forme  la plus adaptée. 
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4.45  Modalités  de  la libéralisation 
En  fonction  de  ce  qui  a  été dit  jusqu'ici,  le problème  de  la 
politique  commerciale  apparaît  comme  étant celui des modalités 
de  la transition qui devrait permettre  à  l'industrie  texti~~ 
de  se  restructurer afin  d'attei.nd~e le niveau  de  compétitivité 
nécessaire. 
Nous  n'envisageons  donc  pas ici les modalités  d'une  protectio~ 
de  l'industrie textile.  Mais  partant  de  l'hypothèse  d'une  lib~­
ralisation progressive,  nous  examinons  brièvement les implica-
tions d'un tel processus.  Il ne  s'agit pas,  en d'autres  termes~ 
d'organiser la protection,  mais  d'organiser la libéralisation. 
L'objectif étant  de  préciser les modalités  du  processus  de li-
béralisation qui  permettent  à  l'industrie textile d'opérer  sa 
restructuration.  Etant  donné  d'une  part  que  l'industrie textile 
n'est pas  en mesure,  en l'état actuel des  choses,  d~ pouvoir: 
a~onter une  concurrence  internationale ouverte,  étant  donné 
d'autre part  que  la restructuration  demande  du  temps  et  des 
moyens,  le processus  de  libéralisation ne  pourrait,  sans  en--
traîner des  conséquences tout  à  fait  dommageables  et  no~1~ 
l'industries textile et pour  l'économie  des  pays  de  l~  __  Qf.E, 
se  développer  à  un  rythme  qui  ne  permettrait pas  de  dég~~~L 
et  ce  temps  et  ces  moyens  indispensablesa 
On  ne  peut  envisager d'engager  (ou  de  réengager)  des  ressources 
nouvelles  dans  l'industrie textile  - afin de  la rendre  compéti-
tive  - si des  garanties ne  peuvent  être  données  quant  aux  pos-
sibilités d'assurer leur utilisation efficace et leur  renta~ 
bilité. Il faut  par  conséquent  organiser le processus  et définir, 
de  manière  précise,  et  à  ~chéance lointaine  - à  une  échéan2o 
en liaison avec  la durée  de  vie  économique  des installations 
et  équipements  neufs  - le calendrier des  mesures  de  libéra-
lisation. 
L'industrie textile serait ainsi  amenée  à  organiser  sa restruc-
turation,  le degré  de  protection  du  moment  garantissant  sa 
possibilité,  le degré  de  libéralisation future  imposant  ct 
forçant  le rythme  des  transfo~mations nécessaires. 
Ceci  donne  à  la politique  commerciale  et aux  accords  bilatéraux' 
et multilatéraux oui  pourrai~_gt être  co:r..clw  .  .s  un~ Ol?tior.s ~-
à  fait particulière  :  il s'agit en  effet d'empêcher  un  rytt~0 
de  J.Jbéralisation  qui  dépasse  ceiui  des  adaptations  rBqniscs. 
Au  delà  du  règlement  des  problè1~es de  "véracité"  des  prix  d.)s 
produits importés,  il s'agit doüc  de  garantir  des  possibili  t~~) 
effectives  de  restruct~ration,  par  élimination d'une  pressio~-­
instantanée  et  imprévue  - excessive  exercée,  en  prix ou  en 
quantité,  par les importations. 
Les  mesures  peuvent  viser les pri:Y,  ou  le:3  qu:J.nti_t:és  _iJnro:::·tè-e,:; 
- en matière  de  priz,la  définitio~ de  prix  planche~  pou~rait 
apparaître  comme  éta:.1t  c2lle  qt:i  assv.:-c-2.  la meilleure  comJ!;~_tiM 
bilité des  inté=êts,  on  ternes  de  rece~teu  p0~r les  PVD  (~  ) 
et  en  termes d'écarts  do  prix pour  les  pa~E  in~ustria1.is~s. 
Nous  voyons  dsu~ types  d!objections  importantes  contre  un  tel 
système  :  sur le plan  ùe  1' applica  ti.on  com!ne  sur le plan  llo 
principe. 
(1)  Il n'est pas  en  soi indifférent pour  un  PVD  d'obtenir,  u~ 
même  montant  de  re~ettes  e~ vendant  moins  à  un  prix plus 
élevé  ou  plus  à  un  prix inférieur. 
Il suffit de  penser  aux  économies  d'échelle  et aux  pTobl~c~s 
d'emplois. 
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Sur le plan  de  l'application, il nous  paraît  à  peu près  impos-
sible  de  trouver  un  critère  de  référence  objectif  : 
- définition du  produit 
- mesure  de  la qualité 
- mesure  du  prix domestique 
- définition de  l'écart toléré. 
Plus  fondamentalement,  sur le plan des  princir~:·,  ce  système  e20_ 
contraire au principe  de  la division internationale  du  trava~ 
en  ce  sens qu'il élimine les critères de  comparaison  objectifs_ 
au  travers desquels  s'expriment le? avantages  comparatiJ~. 
On  ne  peut  prétendre  à  la fois  favoriser l'exploitation progres-
sive  des  avantages  comparatifs,  et  à  la fois  supprimer leur 
expression en prix.  Est-il besoin d'insister sur le fait  que 
les avantages  comparatifs ne  peuvent  êt~e dégagés  que  de  la 
comparaisons  des  prix réels,  résultant  de  conditions  de  produc-
tion différentes. 
Un  tel système,  relevant  d'une  optique  de  protection,  rJpond 
à  des  objectifs  à  court  terme,  mais  ne  respecte  pas les  exigencaS 
à  long terme  en matière  de  divi~on  du  travail  (1) 
- en matière  de  quantité,  on peut,  au-delà de  l'actuel accord 
coton  ,  qui n'est plus adapté  à  la réalité intertextile des 
échanges internationaux,  raisc.:n.!Jl.e::..  ..  en terne6  de  limites  quanti--
tatives étendues  à  l'ensemble  des  produits textiles,  et progres-
(1)  Est-il besoin  de  rappeler  également  que  la logique  d'un 
tel système  a  été  vivement  critiqué dans  certaines  de 
ses  applicat~ons.  par  exemple  :  l'Americanselling 
priee  ? sivementreculées  :  un  tel système  permettant  d'aménager 
les limites  en  fonction  des  possibilités. 
Ce  système  d'élimination des  barrières tarifaires  accompagné 
de  limites quantitatives,  n'est pas autre  chose,  dans  son 
principe,  qu'un accord intertextile. 
Il est  entendu  que  l'optique peut  différer  - protection pour 
les industriels,  libéralisation dans  le cadre  des négociations 
sur les préférences  généralisées  - et  que  le degré  peut  diffé-
rer.  A  chaque  échéance  prévue  ,  on  réaménagerait les limites 
quantitatives,en fonction  d'un  compromis  entre  ces  deux  optiques 
opposées,  sur la base  d'une  appréciation des  possibilités du 
moment. 
C'est cette définition qui  nous  paraît contradictoire et  avec 
la logique  de la libéralisation et avec l'intérêt de  l'indus-
trie textile. 
En  effet,  si l'on part  de  la tendance  irréversible vers  une 
libéralisation généralisée  4es  échanges  au profit  des  PVD, 
afin de  leur permettre l'exploitatbn de  leurs avantages  compa-
ratifs, il est nécessaire  de  raisonner  à  long  terme  et non 
pas  à  court  terme.  Le  degré  de  protection ou  de  libéralisatior 
ne  doit  pas  être  fonction  des  possibilités du  moment~js 
bien des  objectifs poursuivis  à  long terme. 
Du  point  de  vue  de  l'industrie textile, il est essentiel,  si 
on  veut lui permettre  de  réaliser sa restructuration afin 
d'attendre le niveau  de  compétitivité nécessaire,  de  lui 
donner  des  garanties.  Celles-ci n'existeraient pas si une 
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incertitude planait  quant  au  degré  de  libéralisation,  dans 
la mesure  o~ celui-ci dépendrait  d'années  en années  de  négo-
ciations  dans  lesquelles des  pressions politiques diverses 
joueraiento  Ces  garanties indispensables  ne  pouvant  être liées 
qu'à la connaissance  exacte  des  données  extérieures  du 
problème  : 
la restructuration  (qui  suppose!  par ailleurs des  moyens,  sur 
lesquels  nous  reviendrons)  n'est possible  qu'à condition de 
s'intégrer dans  un  calendrier précis  dans  lequel s'intègre 
également  la politique  commerciale  extérieure. - I39  ~ 
5o  ~~~-~~!!~~~S~~-~~-.~~E~~~!~~~-!!~~-~!!!!~~~!~~ 
Est-il n€cessaire  de  préciser  •·  au  d€part  de  cette analyse .du  capi-
tal de  l'industrie textile  =  que,  contrairement  à  ce  qui  était le 
cas  pour  les  consommations,  productions  et  échanges  de  produits  tex~ 
tiles,  on  ne  dispose  sur  le plan  du  fonctionnement  des  entreprises, 
et  plus  particulièrement  encore  en  ce  qui  concerne  le capital et  son 
utilisation,  que  d'informations  très  fragmentaires. 
C'est  donc  tout  particulièrement  dans  ce  domaine  qu'il  a  fallu  pro~ 
céder,  avec  prêcaution,  à  une  analyse difficile,  en  élaborant,  à 
partir  de  données  partielles,  des  hypothèses  et  raisonnements,  que 
l'on s'efforçait  ensuite  de  soumettre~ l'épreuve d'autres  informa~ 
tians. 
On  s'est  efforcé  d'exploiter  au  maximum  les possibilités  de  campa~ 
raison  avec  les  industries  textiles  britanniques  et  américaineso 
L
9industrie textile représente  une  masse  considérable  de  ressources 
en  capital,  à  long  comme  à  court  terme.  L'analyse  de  ce  chapitre  con-
cerne  essentiellement  le  capital  à  long  terme,  c'est-à~dire l'êqui-
• 
pement  technique  (en  fait,  toutes  les  immobilisations). 
On  a  beaucoup  insisté depuis  un  certain  nombre  d'années  sur  le fait 
que  l'industrie textile était  devenue  ou  en  voie  de  devenir  une  in~ 
dustrie  de  capital,  alors  qu'elle était traditionnellement  considé= 
rée  comme  une  industrie  de  main  d'oeuvre. 
Si  l'on sait  par  ailleurs  que  la rentabilité  du  capital est relati-
vement  faible  dans  l'industrie textile,  on  doit  légitimement  se  po= 
ser  la  question  de  la justification d'un tel processus,  conduisant  à 
accroître  les  ressources  en  capital dans  ce  secteur.  Il s'agit  donc 
d'analyser  cette affirmation,  d'en  dégager  la signification  et  les 
conséquences. 
Il faut  prendre  soin  dans  une  telle analyse  de  tenir  compte,  tout  en 
les  distinguant,  des  deux  aspects,  réel  et  financier,  des  problèmes 
se  rattachant  au  capital. - I40 
Cette  anulyse  porte  sur  un  certain  nombre  de  points 
~  l'intensité de  capital,  ou  le  degré  de  mécanisation  de  la  pro~ 
duction, 
- le coefficient  de  capital,  ou  la  charge  en  capital dans  le  pr1x 
de  revient, 
- le  degr~  d
1utilisation du  capital, 
~  la rentabilité  du  capital 
5.I.  L'intensite  de  capital 
La  constatation la plus  claire,  sur  laquelle  repose  en  défini~ 
tive l'affirmation. selon  laquelle l'industrie textile est  deve  .. 
nue  une  industrie  de  capital,  concerne  l'intensité de  capital. 
Certaines  des  opérations  textiles  les  plus  importantes  ont  été 
mécanisées  (à  des  degrés  plus  ou  moins  avancés)  permettant  des 
augmentations  très  sensibles  de  la productivité.  I~  y  a  sub~~i: 
tution  de  capital  au  travail  :  le  capital mis  en  oeuyre  Dar  ou-
vrier  a  très  nettement  augmenté,  en  ce  sens  que  l'ouvrier~ 
nipule  un  ~guipement technique  Je  plus  en  plus  important. 
Toutes  les  indications  sont  convergentes  sur  ce  point,  que  le 
capital soit mesuré  en  unités  de  capacité  ou  en  termes  financiers 
- nombre  de métiers  ou  de  broches  p~r ouvrier, 
actifs  nets  par  ouvrier, 
investissements  par  ouvrier. 
L'accroissement  de  l'importance  du  capital  (des  outils)  par  ou-
vrier est,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci~dessus l'explication de 
base  des  accroissements  de  productivité,  qui  ont  été  effective= 
ment  considérables. 
Mais  l'on peut  consid~rer de  mSme  que  l'importance  du  capital 
par  ouvrier  est  en  un  certain sens  une  conséquence  de  la  pro~ 
ductivité  :  il suffit  en  effet  que,  en  fonction  d'un  équipement 
donné,  une  meilleure  organisation  de  la production  permette d'économiser  de  la  ma1n  d'oeuvre  pour  que  l'intensité  de  cap1-
tal  ~ le capital rar  ouvrier  - augmente. 
.,.  I4I-
Cette  inversion  de  la relation  nous  aoène  à  redéfinir  l'affirma~ 
tion faite  quant  à  la relation entre  l'intensité de  capital  et 
la productivité  :  tout  semble  indiquer  que  si  effectivement  lfin~ 
tensité  de  capital  et  la productivité  ont  sensiblement  augmenté 
en  termes  d'evolution  - dans  l'industrie textile,  par  contre 
liintensit€  de  capital paratt,  en  termes  de  niveau  - par  corn~ 
paraison  avec  les  autr~J activités  industrielles  ~  particuliè-
renent  élevœpar  rapport  à  la productivité  du  travail  ;  ce  qui 
revient  à  dire  que  la productivité  du  travail  semble  anormale-
ment  basse  au  vu  de  l'équipe~ent dont  il dispose. 
C  ~-~.i_.~  _<?_ n s t  -~~  :u e  __  u n  __ E,!. e~.  i er  ~  .  .!é.I!l en~- _i m.R_q_r tant  .  --~  vu  _  _§_.Q_~  s___ç_  e~-- ~=-. 
g~_t:__, _  _i~.x_- -~.:t:.QE__~~---c  a. pit  ~.L9-a!ls  1'  ~nd  ustr  i ~--~~~t  il~_~a~--
~e  sens  qu'il  J!~u:ait trop  peu  ___ ~_' aut_:es  facteurs,  mais_  au 
~-~-r._l-~~_ire ~~--~ens_q.u~-~~~~raît  justifi~  qu'à  condition 
d_e  __  ~~mettr~_,._____l2_a!"  __ une  ____  !!!:~ i~le~z:~-~~  il  ~-~at  i~n ou  organisa~  ion,  une 
~~5?n0!;1_ie  d_'  aut.!:_~S  facte  .. urs ~  particulier une  augmentation_ de 
la productivité  du  travail. 
Précisons  qu'en parlant  d'intensité  accrue  du  capital,  nous 
nous  situons  sur  un  plan  réel,  celui  de  l'équipement  disponi-
ble  par  ouvr1er. 
Cela  ne  préjuge  en  rien  de  l'évolution  de  la part  du  capital 
(amortissements)  rémunèrations)  ou  du  travail  (charges  salaria-
les)  dans  la valeur  ajoutee. 
Si  les  accroissements  de  productivité  (plus  élevés  que  dans  les 
autres  activités  industcielles)  ont  permis  - à  moins  d'en  avoir 
été la conséquence  - des  augmentations  de  salaires  (moins  ele= 
vées  que  la moyenne  des  salaires  industriels),  quelque  peu  in-
férieures,  ils ont  également  permis,  en  raison  de  la vigueur ..  I42  -
des  pressions  concurrentielles 3  des  baisses  de  prlx relatifs 
des  produits  textiles  (qui  ont  bénéfici~  aux  consommateurs)o 
~u total,  il semble  Qu'à  l'intérieu! des  diverses  in~~stri~ 
textiles  _Lau  contraire  de  l'habillement  où  la _productivi~~~ 
.~.~~menté  moins  que  les  salaires)  la part  de  travail  dans  la 
valeur  ajoutée  ait  peu  changé~l) 
5.2  Le  coefficient  de  capital 
Il est  beaucoup  plus  difficile d'obtenir  une  lmage  claire  de 
l'imp0rtance  du  coefficient  de  capital  et  de  son  évolution~ 
En  fait,  il faut  distinguer  ici  deux  choses 
d'une  part,  les  charges  en  capital  qui  interviennent  dans  le 
prix  de  revient,  comme  précédemment  il était  question  des 
charges  salariales, 
- d'autre part,  le  montant  du  capital  comme  explication  du 
montant  des  charges  du  capital,  mais  aussi  comme  base  des 
calculs  de  risques  et  de  rentabilitéo 
D'une  manière  générale,  il ne -~erJ.ble  guè_!~--.9-u~---n~--~~~~~a!'_e;es  2 
!!_i_  ;t:e  co~(~ic  i~.!?:~  -~--~_s_~i  t  ~____!!_'_aien~2_.~b  i  une  ~  end~nc  e  marq~-~3-
~--~-~-~~~-~ se,  dans  les  di_ye_:r:_~~~~ct  i  y_~:t  .  .§~-~ ext  il~s-~ 
2
) 
Les  indications  convergentes  concernent 
~  le  rapport  des  actifs  nets  au  chiffre d'affaire  (l'inverse  de 
la rotation  du  capital)  semble  avoir  connu  une  certaine 
tendance  à  la hausse  (à travers  des  variations  d'une  année  à 
l'autre), 
(l)  La  part  des  salaires  comme  de  la valeur  ajoutée  dans  le  chif~ 
fre  d'affaire  semble  au  contraire  avoir  progressé  assez 
sensiblement. 
(2)  Globalement,  l'expansion  a  surtout  été  le  fait  de  secteurs 
à  coefficient  de  capital  plus  élevé,  comme  la production  de 
fibres  chimiques  et  le tapiso - I43  -
~  tandis  que  le rapport  des  actifs  nets  à  la valeur  ajoutée  ne 
se~ble guère  augmenter  (ceci  correspond  à  une  aug~entation 
observée  de  la valeur  ajoutée  par  rapport  au  chiffre  d'affai~ 
re) 
- le  coefficient marginal  du  capital  ~  c'est-à-dire la rela-
tion entre  les  investissements  et  les  accroissements  de  pro~ 
duction  ne  marque  pas  non  plus  de  tendance  à  la hausse. 
Il faut  cependant  marquer  quelques  réserves  importantes 
- on  observe  dans  certaines  branches  des  phases  de  progrès 
technique  accéléré  qui  entraîne  des  investissements  plus 
importants  au  cours  d 9une  certaine  période. 
Si  ceci  est  difficile  à  intégrer  dans  la définition d'une 
tendance  à  long  terme,  il faudra  néanmoins  y  revenir  à  pro= 
pos  de  progrès  technique, 
- Les  investissements  observés  sont  généralement  des  investis-
sements  bruts.  Compte  tenu  de  l'importance  des  fluctuations 
dans  l'activité et  dans  les  investissements,  toute  évalua= 
tian  de  l'évolution  du  coefficient  de  capital  à  partir  de 
ces  éléments  reste très  approximativeo 
- Les  indications  fournies  sont  très  globales,  et  recouvrent 
en  fait  des  variations  extraordinaires  d'une  entreprise  à 
l'autreo 
On  ne  possède  évidemment  pas  les  informations  permettant 
d'analyser  cette dispersion  des  coefficients. 
Ces  réserves  étant  faites,  nous  croyons  pouvoir  affirmer  que, 
d'une  manière  générale,  le  coefficient  de  capital n'a pas  ten-
dance  à  s'6lever  dn~s  1es  activités textiles. 
On  peut  ajouter,  pour  appuyer  cette  affirmation,  que  les 
informations  disponibles  suggèrent  que  dans  l'industrie textile ~  I44  -
am~ricaine le  coefficient  de  capital est  A  la fois  inf€rieur 
et  en  baisse,  tandis  que  les  données  (globales)  relatives  à 
la  Grande  Bretagne,  mais  pour  une  rériode  plus  ancienne 
(I950~I960)  indique  une  légère  augmentation,  en  rapport  avec 
une  baisse  de  degr8  d'utilisation des  capacités. 
5.3  Le  degr€  d'utilisation  de  capital 
La  dernière  remarque  nous  aTiène  ~  nuancer  très  fortement  l'af-
firmation  selon  laquelle  l'évolution technique  n'a pas  augmen~ 
té  le  coefficient  de  capital  :  il est  en  effet  évident  que  le 
coefficient  de  capital  - et  les  charges  en  capital  qui  en  ré~ 
sultent  - dépend,  quant  à  son  niveau  et  quant  à  son  évolution, 
du  degré  d'utilisation du  capital.  Et  il faut  entendre  par  là, 
non  seulement  le  degré  d'utilisation des  capacités,  mais  tous 
les  aspects  de  la productivité,  c'est-à-dire  de  l'efficacité 
dans  l'utilisation du  capital. 
Divers  types  de  problèmes  surgissent  quant  à  cette utilisation 
du  capital. 
5.3I  Les  excédents  de  capacité 
D'une  manière  très  générale,  les  industries textiles  sont  ca~ 
ractérisées  par  des  excédents  de  capacité  plus  ou  moins  imper= 
tant s. 
Les  informations  disponibles  ne  sont  pas  concordantes  quant  au 
degré  d'utilisation effective  du  matériel  existant  ou  inverse-
ment  quant  à  la mesure  de  la surcapacité  réelle.  ~ais  t?~te~--­
~~~  in_~icat  ion~~g~.~rent,  à  .q~e)..q!_l_~~- ran.§_  _  _§_XC~-l).!_ion_~--.  .P-~.~-ê  .. _, 
des  excédents  plus  ou  moins  importants. 
Toujours  liés  évidemment  à  un  décalage  entre  l'évolution  de 
la production  et  des  capacités,  ces  exc~dents ont  des  causes 
très  diverses - I45  -
- surcapacité  dans  la production  de  fibres  chimiques,  résultant 
en  raison  mSme  des  niveaux  de  rentabilité  qui  ont  éi€  at-
teints,  d'entrées  nouvelles  et  de  l 9addition d'ambition  de 
conquêtes  de  parts  plus  larges  d'un  marché  par  ailleurs  en 
expansion:. 
-recul de  la production  par  rapport  à  des  niveaux  antérieurs, 
en  raison  de  perte  de  débouchés  intérieurs  et  (ou)  extérieurs, 
- progrès  technique,  conduisant  au  remplacement  des  équipements 
par  des  unités  à  capacité  plus  grande  ou  utilisées  plus· inten-
sément  (cfo  plus  loin  :  le problème  des  équipes). 
Quelle  que  soit la cause,  les  diverses  industries textiles  con-
naissent  des  excédentô  importants  de  capacité.  Il s'agit  ici 
d'une  observation relative  à  la capacité  de  production techni-
que,  en  termes  physiques,  correspondant  à  la totalité  de  l'équi-
pement  en  état  de  marche,  amorti  ou  nono 
On  doit  immédiatement  ajouter  quelques  observations  qui  seront 
reprises  plus  loin 
- l'excédent  de  capacité  ne  peut  se  mesurer  qu'en  terme  d'écart 
entre  production  et  capacité,  dans  des  conditions  données 
d'utilisation  du  matérielo  La  mesure  de  l'excédent  est  donc 
liée  à  une  définition  de  la capacité,  que  des  nombres  d'uni= 
tés  d'équipement  ne  peuvent  reflèter, 
- l'excédent  est  lié  à  la  nonuéli~ination  de  certains matériels 
anciens  et  complètement  amortiso  Ce  n'est  que  dans  des  cas 
exceptionnels  qu'il  semble  que  l'écart technique  rend  cette 
cohabitation  de  matériels  anciens  et  nouveaux  impossibleo 
Mais  cet  aspect  du  problème  est  indissociable  de  tous  les 
autres  éléments  du  fonctionnement  des  entreprises. 
- l'excédent  de  capacit€  peut  s'analyser  à  divers  niveaux 
successifs 
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difficulté)  tror  abondant, 
.  le  mat~riel en  activité l'est  en~deçà d'une  utilisation 
normale,  compte  tenu  des  horaires  de  travail possibles, 
•  à  l'intérieur  même  de  ces  contraintes,  le matériel  en 
activité effective  est  sous-utilisé  pour  des  raisons 
d'organisation  et  de  series  de  fabrication. 
- l'excédent  de  capacité  se traduit  en  fait  par  une  baisse 
de  degré  d'utilisation moyen  de  tous  les  équipements  et  par 
là par  des  excédents  en  capital,  mais  par  ailleurs  l'excé= 
dent  déprime,  en  acc2ntuant  les  pressions  concurrentielles 
snr  le  marché,  la valeur  produiteo 
5.32  Les  fluctuations  conjoncturelles 
Il  a  été  précisé  que  les  problèmes  de  conjoncture  ne  rentraient 
pas  dans  le  cadre  de  la présente  étudeo 
Il n'est  pas  possible  cependant,  sur  ce  chapitre  du  capital 
et  de  son utilisation,  de  ne  pas  attirer l'attention sur  le 
rôle  que  jouent  à  cet  égard  les  fluctuations  de  l'activité  de 
l'industrie textile. 
Même  si  la capacité  de  production pouvait  être  considérée 
comme  étant  adaptée  à  la  demande  en  période  de  forte  activité~ 
ces  fluctuations  suffiraient  déjà pour  affecter  de  manière  im-
portante le  degré  d'utilisation moyen  des  capacités. 
Il est  vrai  que  les  fluctuations  d'activité  ont  en  partie  pour 
effet  d'éliminer  des  unités  de  production marginales  qui  pè-
sent  sur  le marché. 
En  fait  ce  processus  de  rationalisation  ne  fonctionne  que  très 
peu,  étant  donné  que  le matériel  des  entreprises  est  générale= 
ment  amorti  et  que  leurs  charges  fixes  sont  réduites. 
C'est  dans  la période  de  baisse d'activité  que  ces  entreprises - I47  -
marginales  p~sent le plus  sur  le  march~ et  sur  les  pr1x,  affec-
tant  ainsi  non  seulement  le  degré  d'utilisation,  mais  les  prix 
de  vente  des  entreprises  qui  en  raison  du  montant  des  actifs 
nets  supportent  les  charges  fixes  les  plus  importanteso 
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~ières ~  en  d~coulen~ est  de  ce  fait  lié  aux  fluctuations 
d'activité~ Malgré  certaines  possibilités  de  modulation,  on 
peut  voir  que  la charge  des  amortissements  croît  en  période 
de  ralentissement. 
Le  rôle  exercé  par  ces  fluctuations  d
9activitê  ne  permet  pas 
pour  autant  de  limiter  le  problème  d 9excédent  à  une  question 
de  conjonctureo 
Le  travail  en  plusieurs  équipes 
Il faut  savoir  que  les  données  relatives  aux  pourcentages  des 
unités  d'équipement  qui  sont  en  activité  ne  reflètent  pas  le 
degré  d'utilisation des  capacitéso 
En  effet,  ceci  ne  nous  fournit  aucune  indication  quant  à  l'in-
tensite  de  cette activité. 
On  ne  possède  que  des  indications  fragmentaires  en  ce  qui  con~ 
cerne  le  nombre  d'équipes  qui  travaillent  dans  les  diverses 
industries textiles.  Des  différences  importantes  existent  selon 
le type  de  matériel utilisé  et  le  genre  de  production,  le pro-
blème  étant  important  dans  lesprocessus  les  plus  mécanisés, 
c'est-à-dire précisément  en  fonction  de  la valeur  en  capital 
des  équipements  o 
Il est  de  ce  fait  normal  que  si les  deux  équipes  sont  très  ré-
pandues,  les trois  équipes  n'ont  une  certaine  importance  qu'en 
filatureo - I48  -
Ex.  :  France  1967  (selon  OECD) 
- Filature  de  coton  2  èquipes  60,75% 
3  equlpes  36,65% 
- Tissage  de  coton  2  équipes  65,3% 
3  équipes  19,5% 
L'extension  du  travail  en  plusieurs  équipes  pose  deux  types 
de  problèmes 
-une  exigence  du  point  de  vue  de  lYutilisation  du  capital~ 
~  une  possibilité  du  point  de  vue  de  ln législation  du  travailo 
Dans  certains  processus  de  fabrication;  l
9êvolution  technique 
comporte  sans  conteste  un  accroissement  de  la valeur  des  Gqui= 
pements  ou  si  l 9on  préfère  du  montant  des  investissements  requis. 
Cet  accroissement  des  montants  d'investissements  doit  ~tre  con= 
sidéré  sous  un  double  aspect 
- En  soi  cette  augmentation  n
1est  pas  incompatible  avec  un  main-
tien  du  coefficient  de  capital là où  ces  montants  d'investis~ 
sements  recouvrent  en  m8me  temps  des  ~quipements de  capacitê 
plus  importante. 
Mais  dans  tous  les  cas  ceci  entraîne  pour  l'investisseur  des 
risques  accrus,  et  ce  d'autant  plus  que  les  progr~s techni= 
gues  sont  plus  rapides, 
Là  o~ il y  a  augmentation  plus  que  proportionnelle  de  liin~ 
vestissement  par  rapport  à  la capacité,  il importe  en  outre 
de  compenser  cette  augmentation  en  étalant  les  charges  en 
capital sur  une  production plus  importante,  par  une  utilisa· 
1 
tian plus  intensive. 
Il  faut  voir  cependant  que  ce  passage  à  une  utilisation plus 
intensive  de  l'équipement  existant  en  passant  à  une  3e,  voire 
une  4e  équipe  ne  ferait  évidemment  qu'accroître la surcapacité 
existante,  de  même  que  les  excédents  actuels  sont  en  partie la 
conséquence  de  l'extension  de  la  2e  équipe  et  de  liapparition 
de  la  3e. - I49  o 
Par  ailleurs,  une  telle extension  du  travail  en  plusieurs  équi-
pes  se  heurte  dans  l'état actuel  des  législations  du  travail  à 
un  certain  nombre  d'obstacles  liés  en  particulier  à  l'interdic~ 
tian  du  travail  de  nuit  pour  les  femmes  qui  constituent  la ma-
jorité des  effectifs  employés  dans  l'industrie textile. 
Nous  n'avons  pas  ~  examiner  en  eux=mimes  des  probl~mes de  lé-
gislation  du  travail. 
Nous  croyons  devoir  simplement  faire  observer  ; 
-qu'il n'y  a  aucun  intérêt  à  accroître le  nombre  d'équipes, 
si le  seul résultat  obtenu  globalement  est  de  diminuer  le 
degré  d'utilisation  de  l'équipemento 
Nous  manquons  d'informateurs  sur  ce  pointi  mais  il semble  y 
avoir  eu,  en  grande  partie,  neutralisation  des  effets  d'aug-
mentation  des  équipes  et  de  baisse  du  degré  d'utilisation du 
capital, 
- que  par  contre  dans  certains  cas  l'étalement  des  charges  en 
capital pourraLt  s;avérer  indispensable  o  La  démonstration 
devrait  en  être faite,  sur  la base  d'une  analyse  spécifique. 
Et  s'il en  est  ainsi,  le  probl~me est  de  choisir  entre  : 
o  l'abandon  de  cette activité, 
.  la protection  ou  subvention  de  cette  activité  à  concurren-
ce  de  l'excès  de  charges  en  capital) 
•  la modification  de  la législation du  travail dans  ces  cas 
rarticuliers. 
5.34  L'organisation  de  la production 
Le  choix  ci~·dessus  pourrait  évidemment,  au-delà  de  cas  parti= 
culiers  être  étendu  a  l
1 ensemble  de  liindustrie textile  d~s  , 
lors  que  l
9 on  estimerait  devoir  lui  permettre  de  réduire  par  là 
ses  charges  en  capital,  svil  est  vrai,  ainsi  que  nous  le  croyons, 
que  ces  charges  sont  trop  élevées. - !50  -
Cela  poserait  fvidemment  des  rroblèmes  de  co~paraison avec 
d'autres  industries,  dont  les  charges  en  capital  sont  plus 
lourdes. 
Ceci  mis  à  part,  nous  manquons  diinfornations  pour  nous  avan~ 
cer  trop  loin,  mais  notre  analyse  sugg~re fortement  que  ces 
charges  en  capital  sont  lourdes  parce  que  le  capital  est  oal 
ou  sous-utiliséo 
S'il est  impossible  de  connaître 5  dans  le  cas  des  Etats=Unis 
l'incidence  de  l'extension  du  travail  en  plusieurs  équipes  sur 
l'évolution  à  la  bai~JG  du  coefficient  de  capital,  il semble 
par  contre  évident  que  les  différences  de  niveau  entre  les  coef-
ficients  de  capital  aux  Etats=Unis  et  dans  la  C.E.E.  ne  peuvent 
s'expliquer  (uniquement)  par  cette  extension. 
En  mettant  en  cause  la  sous~utilisation du  capital  nous  tou~ 
chons  en  fait  à  l'organisation  de  la production.  Nous  revien-
drons  dans  le chapitre  suivant  sur  ces  problèmes  d'organisation 
qui  concernent  les  structures  des  entreprises,  caractérisés 
essentiellement  par  le morcellement  et  la discontinuité  des 
processus  de  fabrication. 
Contentons-nous  ici  de  souligner  un  aspect  particulier de  cette 
discontinuité,  qui  est  très  directement  en  rapport  avec  le  de~ 
gré  d'utilisation des  capacités  il s'agit  de  la  longueur  des 
séries  de  fabrication.  Il est  impossible)  sauf  exceptions,  de 
quantifier  quelque  peu  le  morcellement  des  commandes,  la multi-
plicité  des  spécifications,  et  le  résultat  en  termes  de  séries 
de  fabrication  et  d'arrêt  de  machineso  Il faut  évidemment  met~ 
tre  à  part  un  certain  nombre  de  produits,  pour  lesquels  la  peti~ 
te série  fait  en  quelque  sorte la valeur  et  pour  lesquels  les 
aspects  de  nouveauté,  de  spécificité  et  de  prix  sont  décisifso 
Malheureusement  nous  ne  pouvons  Gvaluer  l 9importance  de  cette 
frange  très particulière  :  les  évaluations  sont  extrêmement divergentes)  ma1s  dépassent  rarement  IO  à  I5%  de  l'ensembleo 
Pour  la masse  des  produits  textiles, toutes  les  opinions  con= 
cordent  avec  les  quelques  données  disponioles  sur  la faiblesse 
des  séries  de  fabrication. 
L'on  met  ici  en  cause  généralement  la mode  et  les  structures 
commerciales.  Il est  incontestable  que  la mode  - dont  on  at~ 
tend  par  ailleurs  qu'elle  stimule  la  consommation  de  produits 
textiles~joue un  rôle  à  cet  égard  en  ce  sens  que  le  consomma-
teur  semble  de  plus  en  plus  sensibilis€ par  les  ~16nc~ts de 
diversité  et  de  particularisation dans  les  produits  textileso 
Il faut  cependant  faire  la part  des  choses. 
Il y  a  la diversité  des  produits  offerts  à  un  moment  donné,  mais 
il y  a  aussi,  autant  sinon  plus,  la succession  dans  le temps(!). 
Et  si cette diversité  nécessaire  impose  des  limites  évidentes 
aux  possibilitéo  de  standardisation,  ces  limites  ne  sont  pas 
les  mêmes  aux  divers  stades  de  fabrication~  Compte  tenu  de  ces 
distinctions,  il n'est  pas  douteux  que  des  possibilités  de  stan-
dardisation  importante  ne  sont  pas  exploitées. 
Quant  aux  st~uctures  commerciales,  si le  développement  des  gros 
clients  de  l 9industrie  implique  par  l 9importance  des  commandes 
une  tendance  à  l'allongement  des  séries  de  fabrication,  il faut 
ajouter  cependant  que,  de  par  leur pouvoir  de  marché,  ces  gros 
clients  s 7adjugent  1
1 essent~_el  des  économies  réalisées  par  ce 
biais. 
Les  deux  dernières  observations  ~  possibilités  de  standardisa-
tion  non  exploitées,  faiblesse  par  rapport  aux  gros  clients  ~ 
mettent  en  cause  les  structures  des  entreprises,  en  particulier 
(1}  Cette  double  diversité  constitue  apparemment  l'un des  élé~ 
ments  diexplication  du  développement  considérable  des  échan-
ges  de  produits  finis  textiles  (plus  rapide  que  pour  les 
semi-produits)o 
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un  degré  d'intégration horizontal  et  vertical  insuffisanto 
5.4  La  rentabilité  du  capital 
Tout  ce  qui  a  ét6  dit  jusqu'ici  dans  ce  chapitre  concernait  le 
montant  du  capital utilisé  dans  l
1industrie textile  et  aboutit 
à  la conclusion  que  le  capital utilisé pour  obtenir le  produit~ 
c'est-à~dire un  certain résultat  de  production}  est  trop  impor= 
tant. 
Il faut  reprendrê  cette  conclusion  en  termes  de  rentabilitéo  La 
rentabilité  du  capital  se  définit  comme  le  rapport  d'un  certain 
produit  (unrevenu)  au  montant  du  capital  dont  question  ci--dessus, 
Ce  produit  dépend  lui~même et  des  prix  auxquel3  les  produits  reu-
vent  être  vendus  et  du  prix  de  revient  de  ces  produits. 
Nous  exam~nerons  au  chapitre  suivant  les  divers  éléments  qui  ln-
terviennent  dans  ce  prix  de  revient,  qui  dépend  des  conditions 
d'efficacité plus  ou  moins  grandes  de  la rroduction.  Il est 
évident  que  ces  éléments  jouent  sur  la rentabilité  des  entrer> 
pr1ses,  mais  nous  les  laissons  pour  l'instant  en  suspenso 
Par  contre,  nous  devons  tenir  compte  ici  du  fait  qu'étant  exc6~ 
dentaires  les  capacit~s  d~ production  d~priment, par  les  pres~· 
sions  exercées  sur  les  prix,  la valeur  du  rroduit,  dans  des 
conditions  donn~es  ~'eff~~acitê, toujours  relative,  de  la pro= 
duction 
C'est  ce  probl~me de  l 7exc6dent  de  capacité  que  nous  reprenons, 
en  termes  de  rentabilité,  BU  niveau  des  entreprises  d'une  part~ 
au  niveau  de  l'en:emble  Je  l'industrie  d 9autre  part. 
Il est  entendu  que  nous  reprendrons  ultérieurement  le  problème 
de  rentabilité 3  dans  sa  totalité~  après  avoir  examiné,  en  dehors 
du  probl~me des  i~hobili~~~ions:  celui  de~  ~to~ks  qui  joucrrt  u~ 
rôle très  important  'du  point  de  vue  de  la rentabilité. Il faut  ajouter  dès  maintenant  que  nous  n'avons  pu  obtenir  que 
des  inform~tions très  frasmentaires  en  ce  1ui  concerne  la ren= 
tabilité  des  entreprises  et  des  éléments  qui  la constitue  .  il 
s'agit  d'informations  tirées  de  bilans 1  isolés  ou  regroupés  pour 
l'ensemble  d 9un  secteur  de  productiono  Ces  données  ne  reflètent 
que  très  partiellement  la réalité  financière  des  entreprises~ 
mais  un  certain  nombre  d'indications  utiles  peuvent  néan-
moins  en  ~tre d6gagées.  Compte  tenu  de  l'importance  de  cer-
ta~nes pertes  d 9ajustements  ~  dépréciation  de  stocks,  réserves 
diverses,  profits  Et  pertes  exceptionnelles  ~  il faudrait  pou= 
voir  suivre  un  échantillon  de  firmes  rEFrésentatives  au  cours 
d'une  certaine période  pour  pouvoir  procéder  à  une  véritable 
analyse  financière.  Tel  ne  peut  être  notre  propos,  et  notre 
analyse  ne  concerne  pas  l'aspect  financement  du  problème. 
5.4I  Le  capital  fixe  dans  les  entreprises 
Avant  d'examiner  les  conditions  de  rentabilité différenciées 
des  entreprises  par  rapport  à  leur  capital  fixe,  il importe  de 
signaler  les  éléments  suivants 
-d'une manière  générale,  les  actifs  nets  représentent  une  part 
assez  faible  des  actifs  bruts,  c
9 est-à~dire  gue  les  amortis= 
sements  accumules  sont  très  importantso 
A  ce  rropos 7  il est  important  de  signaler  les  disparités  dans 
les  législations  fiscales  qui  existent  entre  autres  en  matiè-
re  d'amortissement,  et  qui  créé  des  distorsions  dans  les  con= 
ditions  de  concurrence  à  l'intérieur de  la  C.E.E. 
Il  semble  par  exemple  qu'un  équipement  pourra  être  amorti  à 
peu  près  deux  fois  plus  rapidement  en  Italie qu'en  Allemagne, 
la France  ayant  une  position  intermédiaire. 
Nous  n'avons  guère  les  éléments  permettant  de  préciser  ces 
différences,  mais  elles  paraissent  importantes - 154  -
- dans  les  actifs  nets.  les terrains  et  immeubles  occupent  une 
place  particulièrement  importante  dans  l'industrie textile, 
malgré  des  investisseoents  nets  pratiquement  nuls  dans  ce  do~ 
maine.  Ceci  fausse  évidemment  l'image  que  l'on peut  obtenir 
de  la rentabilité  des  investissements  techniques  dans  l'in-
dustrie textile. 
Cèci  étant,  la rentabilité  des  entrepris~s textiles  est  sans 
doute  sous~estimée,  ~ais malgré  cela  cette rentabilité est 
très  faible~  dwune  manière  généraleo 
Cette  observation recouvre  des  situations  individuelles  d'une 
diversité  extr&me.  Autour  des  ratios  que  l'on peut  dégager  de 
données  relatives  à  des  échantillons  dientreprises,  on  observe 
à  eSté  des  ratios  ~oyens, la dispersion la plus  extr~me de  ces 
ratios. 
ex.  Pour  un  échantillon  de  225  entreprises  de  l
1industrie 
lainière française,  le  pourcentage  des  i~~obili~ations  net~· 
tes  par  rapport  au  chiffre d'affaire varie,  po~r une  m~= 
diane  de  lçordre  de  I5  à  I6%  (moins  en  période  de  haute 
activité),  pratiquement  de  0  à  plus  de  IOO%. 
De  même,  en  ce  qui  concerne  le résultat  brut  d'exploita~ 
tion 9  la médiane  de  l'ordre  de  4%  (plus  en  période  de  for-
te activité)  recouvre  une  dispersion  allant  de  pourcenta= 
ges  négatifs  a des  pourcentages  de  l'ordre  de  33%. 
Cela  signifie  simplement  que  si le  niveau  moyen  de  rentabilité 
dans  l'industrie textile est  bas,  cela n'exclut  pas  qu'un  certain 
nombre  de  fi~mes bénéficient  de  rentes  différentielles,  tout  sin-
plement  sur  une  différence  par  rapport  à  la médiocrité  générale 
de  la gestion  (nous  y  reviendrons  plus  loin). - 155  -
.42  Rentabilit€  et  surcapacit~-
Le  dynamisme  de  gestion reposant  sur  des  supériorités techni-
ques,  permet  incontestablement  à  certaines  entreprises  d'échap·· 
per,  en partie,  à  la mêdiocrité  de  la rentabilité moyenne.  C'est 
sur la base  de  telles perspectives  que  des  investissements  sont 
réalisés  dans  des  équipements  de  pointe.  Simultanément  une  par-
tie des  outils anciens  disparaît  progressivement. 
Mais  les  deux  proce~suc, qui  sont  êvidemment  liés, paraissent 
extrêmement  lents,  en  raison même  de  la subsistance d'outils 
anciens  complètem~nt amortis. 
On  peut  ainsi  affirmer  que  la faiblesse  de  la rentabilité des 
investissements  dans  l'industrie textile repose  sur  un  cercle 
vicieux  . 
lvélimination de  l'outil ancien  ne  se  fait  pas  ou  insuffisam~ 
ment  parce  que  le dynamisme  des  investissements  nouveaux  qui 
réduisent  ces  outils  ou  les  entreprises  qui  les utilisent  ~ 
1·~tat marginal  est  insuffisant, 
,  le  dynamisme  des  investissements  nouveaux  est  insuffisant  parce 
que,  en  raison  de  la nonroélimination  des  outils  anciens,  la 
rentabilit~ de  c~s  investissements  s'av~re a  posteriori  d~· 
cevante. 
Il faut  rappeler  ici  ce  qui  a  été dit  des  fluctuations  conjonc-
turelles  qui  pèsent  plus  particulièrement  sur la rentabilité 
des  entreprises  ayant  des  charges  rixes  plus  élevées. 
C'est la totalitè de  l'èquipement  existant  qui  rait pression 
sur le degré d'utilisation moyen,  et  ~ar là égaiement  sur le 
degré d'utilisation du  nouvel  équipement.  Mais  il y  a  aussi 
des  pressions  concurrentielles  qui  en  rèsultent  et  qui  font - I56  = 
pression  sur  les  prix~ 
En  fonction  de  ~otre cnalyse,  nous  constatons  que  les  pressiono 
les  plus  fortes  sur  les  prix proviennent  de  ces  exc€dents  de 
c apac i t €,  travailJ_aat  dans  des  conditions  de  c oncu:-renc  e  "a  no:.."'~ 
male''.  Ce  caractèï.~c 8.1ol·mal,:provient  de  ce  que  le nat€ricl  amol  .. _ 
ti n'est  plus  remplacé  dans  un  certain  nombre  d'entreprises  qui 
ne  font  que  prolonger  leur  survie~ mais  également,  dans  un  cer-
t ain  nombre  de  c as ,  d ~  s  fHtl o/i r cs  e ..  ~  des  c on  d i t i ons  è. e  t ra  v ai  1 
en-deçà  de  la moyenne. 
En  conclusion  de  cette  analyRe  trop  somma~Te, il  fa~t faire 
remarquer  : 
le caractère  anti-6conomique  de  tout  ce  qui  perm~t la survie 
d'entreprises  marfiina.l?:;  : 
•  interventions  (politiques)  visant  à  éviter  des  fermetures 
d'usines, 
•  comportement  des  institutions  de  crEdit,  prolcn~cs~t  au-
delà  des  licite~ raiEonnables  la survie  de  ces  entreprises, 
•  faibles~e des  Gyndicats,  acceptant  des  conditions  de  sa-
laires  ou  de  travail a temps  partiels  qui  permettent  égale-
ment  a ces  cntr9prl~es  ~arginales de  survivreo 
la nécecsité  pou~ faire  sortir  du  cercle vicieux 
dont  question  ci-dêssus,  d'éliminer  une  partie  de  l'equipe~ 
ment.  !1 s'agira  pl~s  lcin ec  le structure  des  ent~eprises 
et  de  1 'éliminatio~  ù~  ce:"'taines  unités  d•~'  production.  Il 
s'agit  pour  lvinctant  de  la destruction d'outils  anci3ns. 
Les  deux  ~hoscs  ne  ce  ~ecouvrent pac  :  on  constate,  en  effet, 
que  dans  le  ~etéricl installé une  partie  tr~s  importante  con-
cerne  du  matériel  d'oc~nsion. 
Il faut  qu'~ne partie tu mat6ricl  soit  non  pes  déplacée,  mais 
élimin~e du  pa~c ·existant.  Toutes  les  études  ont  cbouti  à  cette .,..  !57  = 
conclusion  et  des  systèmes  de  destruction  de  matériel  ont  déjà 
fonctionné. 
C'est  la rentabilité  du  capital investi  qui  est  en  cause.  Si 
un  capital  ne  peut  se  concevoir  qu'en  termes  de  flux  de  reve= 
nus  que  ce  capital permet  de  produire,  la rentabilité  insuf~ 
fisante  revient  par  définition  à  conclure  à  la surabondance  du 
capital  ( l). 
Il faut  dès  lors  lier les  possibilités  de  relèvement  de  la  ren~ 
tabilité du  capital  à  l'élimination de  l'excédent  il s'arit 
de  jouer  à  la fois  sur  le  numérateur  ~·  alimentation  des  pressions 
concurrentielles  anormales  exercées  par  les  entreprises  margina-
les  ou  infra-marginales  ~  et  sur  le  d~nominateur - élimination 
d'une partie des  outils  existant  et  rationalisation  des  calculs 
d'affectation et  d'utilisation des  capitaux  engagés. 
Il est  absolument  nécessaire  d'insister sur  le  fait  que  destruc~ 
tian  de  machines  ntéquivaut  pas  à  destruction  de  capital,  bien 
au  contraire.  La  destruction  de  machines  vise  a  empêcher  la dé-
préciation  du  capital. 
Mais  la destruction  de  machines  n'est  qu'une  face  de  la solution, 
l'autre  face  est  organisation,  et  accroissement  de  la producti-
vité  du  capital. 
5.5  Autofinancement  et  endettement 
D'une  manière  générale,  l'endettement  à  long  terme  est  très  fai-
ble  dans  les  entreprises  textiles,  qui  autofinancent  largement 
leurs  investis  seme nt  s  et  une  partie  plus  ou  moïns  impvrTi~rnt  e  de 
leurs  fonds  de  roule~~~~. 
(1)  Insistons  une  fois  de  plus  sur  la double  surabondance  du 
capital,  en  termes  mes  pnys i ques  ~  de  c apac i t ês  de  pro  duc,., 
t ion  ~  d 
9 une  part ,  en  t erme  s  fin  an  c i er  s  ~·  e ffi  c ac i t é  d ans 
l'utilisation du  capital -d'autre part. - !58  -
Une  analyse,  mêTie  rapide  de  la situation,  met  en  lumière  les 
deux  aspects  tr~s diffêrents  de  cette situat1on. 
- D'une  part,  l'indépendance  financière  des  entreprises texti-
les  est  généralement  assurée  et  leur  structure  financière  est 
assez  solide  :  l'importance  de  l'autofinancement  et  le pro-
blème  des  actifs  nets  assurent  une  telle situation. 
Il est  important  de  souligner  que  cette situation met  les 
entreprises  à  l'abri  de  risques  financiers  très  graves,ce 
qui  est  important  en  raison  des  fluctuations  conjoncturelles. 
- Mais  sur  un  plan  plus  large  ceci  comporte  deux  types  d'in= 
convénients  très  sérieux  : 
Le  premier  concerne  l'absence  de  critères  de  rentabilité 
objectifs  se  refêrant  au  marché  des  capitaux(l). 
Notre  analyse  suggère  qu'il  y  a  là l'une  des  causes  importantes 
de  la  sous~utilisation du  capital dans  l'industrie textile! 
les  investissements  et  l'utilisation des  capitaux  ne  relèvent 
pas  d'une  exigence  suffisamment  objective  de  rentabilité{ 2). 
{1)  Il est  curieux  d'observer  que  cet  inconvénient  est  présenté 
dans  certains  documents  officiels  comme  un  avantage. 
FRANCE  - Ve  PLAN  - Rapport  général  de  la Commission  des 
industries  de  transformation  {Chap.IV  :  financement  des  in-
vestissements,  p.33)  "Le  taux  d'autofinancement  ••••  est 
le  rapport  entre  l'autofinancement  (amortissement  et  béné-
fices  réservés)  et  la  somme  des  augmentations  d'immobilisa-
tions  et  des  stocks.  Ce  rapport  constate  la part  des  besoins 
de  l'entreprise  couverte  par  des  fonds  provenant  de  l'acti-
vité propre  de  l'entreprise et  qu'il n'est  pas  nécessaire  de  ,  , 
remunerer. 
{2)  Nous  irons  jusqu'à dire  que  dans  certains  cas,  le reproche 
adressé  aux  importations  en  provenance  de  pays  à  commerce 
d'Etat,  à  savoir  l'absence  de  critères  de  marche  dans  la 
mesure  du  prix  de  revient,  vaut  tout  autant  pour  les livrai-
sons  faites  sur  le marché  intérieur par  un  certain nombre 
d'entreprises. Là  oa  les  conditions  de  rentabilit€  imposeraient  des  investis~ 
seoeots,  l'absence  de  dettes  ext€rieures  pernet  à  des  entre~ 
prises  marginales  de  survivre,  et  de  peser  sur  la rentabilité 
d'ensenbleo 
Le  deuxième  inconvénient  concerne  les  facilités  de  crédits  à 
court  terme  qui  sont  octroyées  aux  entreprises textiles,  au  vu 
de  la solidité  de  leur  structure  financière,  ainsi  d'ailleurs 
qu'au  vu  de  leur  forte  liquidité. 
Nous  reparlerons  plus  loin  des  stockso  Mais  on  peut  dire  dès 
- !59  ~ 
à  présent  qu'il est  curieux d'observer  que  l'une  des  faiblesses 
majeures  de  l'industrie textile provient  de  l'ampleur  de  ses 
stocks  et  que  les  valeurs  de  roulement  qu'ils  constituent  peu., 
vent  être  considérés  comme  un  critère  financier  sur  lequel  re~· 
pose  l'octroi  de  crédit. 
Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  critères,  le résultat  est  assez  clair 
il consiste  en  un  endettement  à  court  terme  très  importanto  En 
effet,  ces  facilités  de  crédits  à  court  terme  n'incitent  guère 
les  entreprises  à  introduire  une  gestion plus  rationnelle  des 
stocks  qui  constituent  des  masses  tout  à  fait  énormes. 
Nous  voudrions  ajouter  un  aspect  particulier  de  l'endettement 
à  court  terne  :  il semble  en  effet  évident  que  des  crédits  à 
court  terme  sont  utilisés  pour  financer  des  investissements. 
Cette  observation  est tirée  de  certains  cas  particuliers,  et 
il est  impossible  de  quantifier  ce  genre  de  chose.  Elle  illustre 
cependant  certains  défauts  d'organisation,  que  facilite  l'accès 
aisé  aux  crédits  à  court  terme,  par  opposition  aux  disponibili~· 
tés  de  capitaux  à  long  terme. ...  I60  .... 
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Ce  chapitre  met  en  lumière  un  certain  nombre  de  caractéristiques 
de  structures  et  de  fonctionnement  qui  p~sent  sur  la  rentabilit~ 
des  entreprises 
~  la dispersion  des  structures  de  production  ne  permet  pas  de  ré~ 
pondre  aux  exigences  actuelles  en  matière  de  techniques  commer~ 
ciales,  financières  et  sur  le plan  de  l'organisation, 
- la diversité  des  niveaux  d'efficience  des  entreprises,  en  termes 
de  productivité, 
- le  morcellement  du  processus  de  fabrication,  se  traduisant  par 
l'existence  de  stocks  énormes,  par  opposition  à  l'organisation 
d'une  production  en  continu. 
Il n'est  pas  possible  de  fournir  sur  une  base  comparative la 
structure  dimensionnelle  des  divers  secteurs  diactivité  de 
l'industrie textile.  Nous  avons  néanmoins  pu  obtenir  un  cer-
tain  nombre  de  renseignements  qui  illustrent la dispersion 
ou  l'amoncellement  des  unités  de  production  dans  l'industrie 
textile. 
L'amoncellement  est  frappant  en  termes  d'établissements  comme 
en  termes  d'entreprises.  Les  établissements textiles  sont  rare-
ment  de  três  grande  taille,  i  l'étranger  comme  dans  la  CoE.E., 
mais  c'est  davantage  en  termes  d'entreprises  qu'il  faudrait 
pouvoir  établir des  comparaisons  précises.  C'est  sur  ce  plan 
que  l'émiettement  pose  des  problèmes  en  ce  qui  concerne l'or-
ganisation  de  la production,  dans  son  sens  le plus  large  à 
l'intérieur de  la  C.E.E. - I6I  -
6.II  Emiettement  de  la production. 
Nous  croyons  inutile d'insister  sur  cette dispersion  des  en~ 
treprises  et  de  leur  dimension.  Quelques  remarques  s'imposent 
cependant 
~il faut  évudellebt  tenir  compte  de  l'hétérogénéité  des  ac-
tivités textiles.  Une  entreprise  peut  paraître petite  en 
filature,  et  avec  le  même  nombre  d
9ouvriers,  paraître  gran-
de  en  tissage  de  rubans. 
Les  critères  de  dimension,  sur le plan technique,  varient 
fortement  d'une  activité  à  l'autre. 
Il faut  une  fois  de  plus  mettre  à  part  les  unités  de  pro-
duction  qui  ne  travaillent,  souvent  à  façon  d'ailleurs~  que 
des  petites  sériesj  correspondant  à  des  produits très par-
ticuliers. 
- Il n
9est  pas  possible,  dans  l'état actuel  de  nos  connais-
sances,  et  compte  tenu  de  la rapidité  des  progrès  techni-
ques  de  définir  de  nanière  précise  quelle  devrait  être la 
taille des  établissements  ou  si  l'on préfère  quelle  est  la 
taille optimale  des  établissements. 
Contrairement  à  l'opinion qui  semble  prévaloir  en  général, 
nous  pensons  rouvoir  conclure  de  notre  analyse  que  cette 
taille ne  peut  être définie  en  so1,  sur la base  de  critères 
purement  techniques  propres  à  chaque  stade  de  fabrication. 
Nous  voulons  exprimer  par  là que  la taille des  établisse-
ments  est  un  problème  d'organisation  de  la production,  dans 
une  optique  de  continuité  du  processus  de  production  (nous 
reprenons  ceci  plus  loin). 
En  l'absence  même  d'une  définition précise  des  tailles 
optima,  il n'en  reste  pas  moins  que  la multitude d'établis-




spécialités  =  paraît  totalement  surabondante. 
- Sur  le plan  de  la structure  des  entreprises,  et  non  plus  des 
établissements~ le morcellement  pose  davantage  de  problèmes, 
dans  la mesure  où  d'autres  exigences  que  techniques  se  su-
rajoutent  qui  paraissent  décisives  sur  le  plan  de  l'orga-
nisation  de  la production. 
On  doit  insister  sur  le fait,  ressortant  du  tableau  ci"des= 
sous  tir~ de  l'enqu~te industrielle  de  la C.E.E.,  que  le  nom-
bre  dw~tablissements par  entrepi{ses  n;est  que  de  I,05j 
c'est~à~dire qu'il n'y  a  que  5%  d'~tablissements de  plus  que 
d'entreprises.  Ce  pourcentage  passe  à  6%  si l'on exclut 
les  ~tablissements d'entreprises  de  moins  de  IO  personnes. 
C.E.E.  ~·  ENQUETE  INDUSTRIELLE  I963 
Industries textiles  (FAS  exclus) 
( 1)  ( 2) 
Nombre  d'entrenrises  Nombre  d'  (2)/(1) 
% du  to,~  Nombre  % du  to.-.  ~tablissements 
tal CoE.E.  tal  du 
pays 
I4J9  I2.228  I3.0I4  I06 
>IO  personnes  25,I  4.085  33,4  4.87I  II9 
France  I8,2  I4.927  I6.465  IIO 
>IO  personnes  26,I  4.259  28,5  3.755(+  de  ,. 
20  pers.) 
Italie  60  49.390  5I.27I  I04 
>IO  personnes  36,8  5.995  I2,I  6.667  III 
Belgique  4,6  4.085  4.II2  IOO 
>IO  personnes  8,I  I.3I6  32,2  I.343  I02 
Pays-Bas  I,8  I.470  Io499  I02 
>IO  personnes  3,8  6I8  42  640  I03 
C.E.E.  89  IOO  86.36I  I05 







Dans  ce  tableau,  il faut  noter  : 
- que  l'Italie représente  à  elle  seule  60%  du  nombre  d'en-
treprise  de  la C.E.E.,  bien  que  ce  pourcentage  se  réduise 
à  36,8%,  lorsqu'on  exclut  les  entreprises  de  moins  de  IO 
personnes  v 
Le  phénom~ne d'émiettement  est  donc  particuli~rement dé-
veloppé  en  Italie. 
-A l'autre extrêmité  ce  sont  les  Pays~Bas qui  ont  propor= 
tionnellement  le  moins  d'entreprises  de  moins  de  IO  per-
sonnesj  et  selon d'autres  statistiques, la proportion la 
plus  importante  d'établissements  de  plus  de  50  personnes. 
- C'est  en  Allemagne,  et  dans  une  moindre  mesure,  en  Italie, 
que  pour  les  établissements  de  plus  de  IO  personnes,  les 
firmes  à  établissements  multiples  sont  les  plus  nombreuses, 
- que  les  entreprises  de  moins  de  IO  personnes  représentent 
une  part  tr~s faible  de  la production  et  de  l'emploi,  sauf 
en  Italie et  en  France  où  cette part  est  nen  négligeable 
en  termes  d'emploi. 
UNITES  DE  PRODUCTION  DE  MOINS  DE  IO  PERSONNES 
! 
Production  (mio  u.c.)  Emplois 
EntrepriseslUnités  locaiës  Entreprises  Un1tés  locales 
Nombre  64,9  !  22.825  22.674  ' 
%  3  !  3,9  3,7 
1  Nombre  !06;2 
1 
28 .. 087  50.793 
%  7  5,5  !0,5 
Nombre  I48~5  1  86.296  89  .. 263 
%  10,7 
1  I4,5  14,5 
1 
Nombre  17:~1 
1 
7.7I3  7-713 
%  5  5,7  5,7 
Nombre  9,4  1  2.888  2.858 
%  2,8 
' 
2,5  2,7 
Nombre  346,1  1  !35.830  I73.30I 
%  6  l  l  6,7  9 - r64  ... 
On  ne  peut  faire  entièrement  abstraction  de  cette  poussiè~ 
re  de  petites  unités,  qui  représentent  globalement  6  à  7% 
de  la production  et  9%  des  effectifs  employés. 
Mais  même  si  nous  faisions  abstraction  de  ces  petites  uni= 
tés,  nous  observons  par  ailleurs  que  la très  grande  majorité 
des  entreprises  sont  de  petite  dimension  (à  plus  forte  rai 
son  pour  les  établisseMents)  Parmi  les  entreprises  de  plus 
de  IO  personnes 
78,5%  des  entreprises  comptent  nolns  de  IOO  personnes  et, 
88%  des  entreprises  comptent  moins  de  200  personnes, 
et  seules  I2%  des  entreprises,  soit  I936  entreprises  cornp= 
tent  plus  de  200  personnes. 
Il faut  ajouter  cependant  que  ce  I2%  d'entreprises  occupent 
quelque  Io09I.927  personnes~ soit  60%  de  l'effectif occupé 
par  les  entreprises  de  plus  de  IO  personnes. 
Il faut  souligner  que  ces  données  datent  de  I962=63  et  qu~ 
incontestablement  le  processus  de  concentration  a  progressé 
depuis~  surtout  sous  la pression  concurrentielle  des  réces=-
sions  textiles  des  trois  dernières  années. 
Le  processus  a  certainement  éliminé  un  certain  nombre  d
9 en~ 
treprises,  mais  ne  semble  guère  avoir  encore  entraîné,  dans 
l'ensemble,  les  rationalisations  que  l'on devrait  pouvoir  en 
a tt  endre. 
Ces  tableaux  illustrent donc  encore  assez  bien la situation, 
s'il ne  la  quantifie  plus  avec  exactitude. 
De  ce  tableau,  nous  voulons  dégager  les  conclusions  suivantes 
-poids  faible,  mais  non  négligeable,  des  unités  minuscules, 
nombre  considérable  des  entreprises  petites  et  moyennes~ 
-concentration très  faible  des  entreprises,  par  rapport  aux 
établissen~nts  :  tr~s  peu  de  firmes  à  établissements  mul-
tipleso - I65  = 
.I2  Exigences  financi~res~  commerciales  et  en  mati~re d'organi= 
sation.  -------
C'est  sur  ce  plan  des  entreprises  qu~il faut  souligner  ce 
qu'une  telle structure peut  comporter  comme  faiblesses  sur 
les  plans  financiers,  commercial  et  de  1
9organisationo 
Ainsi  qu 9il a  été dit  plus  haut,  nous  ne  sommes  pas  en  me~ 
sure  de  procéder  à  une  analyse  proprement  financière  de  la 
situation.  Mais  il faut  souligner  la faiblesse  des  dettes  à 
long  terme  des  entreprises  textiles. 
En  dehors  de  la solidité  de  la structure  financi~re  qu1  en 
résulte  (et  des  mouvements  qui  ont  été  signalés  au  chapitre 
précédent),  cette  faiblesse  de  !~endettement  à  long  terme 
illustre les  difficultés  dÎaccès  aux  marchés  de  capitaux,  en 
raison  de  la  faiblesse  des  garanties  à  long  terme  que  les 
entreprises textiles  peuvent  offrir 5  en  raison  même  de  la 
structure actuelleo 
Nous  soulignons  cet  aspect 1  car  une  restructuration  de  l'in= 
dustrie textile  -- concentration 3  rationalisation,  investis~ 
sements  commerciaux  ~  exigerait  des  capitaux  à  long  terme, 
et  l'acc~s aux  capitaux  est  conditionné  par  la restructura-
tion.  Ceci  constitue  l'un des  aspects  financiers  de  la  res·, 
trucruration,  que  l'on reprendra  plus  loin. 
La  dimension  des  entreprises  textiles  paraît  également  1n~ 
suffisante  ~our répondre  aux  exigences  commerciales  et  en 
matière  d'organisation~  dans  les  conditions  qui  se  dévelop~ 
pent  sur  les  marches  textiles. 
Les  exigences  commerciales  concernent 
- la  combinaison  de  la spécialisation  et  de  la diversifi-
cation, - I66  -
l'organisation de  réseaux  commerciaux,  y  compris  pour  l'ex-
portation, 
- les  rapports  de  force  entre la production  et  la  distribu~ 
ti  on 
Sur  ces  trois plans,  on  voit  imm~diatement  que  la dispersion 
des  structures  de  product~on ne  permet  pas  de  r~pondre aux 
exigences  que  la commercialisation  impose  en  termes  de  di-
mension  des  entreprises. 
Il n'est  pas  possible d'approfondir  ces  trois  aspects  du 
problème,  mais  il faut  insister  sur  l'importance toujours 
accrue  des  problèmes  de  débouché  ou  de  commercialisation  dans 
un  marché  aussi  concurrentiel.  Ainsi  que  nous  l'avons  marqué 
au  départ~ l'usage  final  prend  le  pas  sur  les  matières  et  les 
techniquese  Compte  tenu  de  tous  les  éléments  de  variabilité 
au  niveau  des  produits  -mode,  techniques,  fibres,  coloris 
types  de  produits  - la  firme  textile doit  nécessairemen~  ten~ 
dre  vers  une  diversification  de  production. 
Les  entreprises  sont  conscientes  de  cette nécessité,  mais 
la classification ne  peut  se  faire  que  soit  en  utilisant 
un  même  matériel  pour  des  produits  divers,  affectant  ainsi 
les  séries  de  fabrication  déjà trop  faibles,  soit  en  concen~ 
trant  à  l
9intérieur  d'une  même  entreprise  des  unités  techni-
ques  spécialisées.  Cette  dernière  solution,  seule rationelle, 
se  heurte  toujours  à  la dispersion des  structures  de  produc-
tion. 
6.2  E!!E!~!!2~-~~~-~!Y~~~!-~:~!f!~!~~s~ 
La  dispersion  des  structures  de  production  est  acco~pagnée d'une 
dispersion  que  l
9 on  jugerait  a  prier~  impossible,  dans  les  niveaux - !67  -
d'efficience  des  unités  de  productiono  En  dehors  de  la diversité 
extrême,  déjà  signalée,  des  ratios  financiers,  on  ne  peut  prati= 
qu~ment mesurer  cette diversité  des  niveaux  d'efficience  que  par 
la productivité  du  travail. 
Etant  donné  cependant  l'importance  des  charges  salariales  dans  la 
valeur  ajoutée,  pour  toutes  les  industries  textiles~ la producti-
vité  du  travail constitue  une  approximation très  valable.  A  une 
réserve  importante  près  que  l'on puisse  comparer  des  activités 
assez  homogènes~  En  effet,  la productivité  étant  mesurée  en  ter~ 
mes  physiques,  on  ne  peut  comparer  la productivité  que  là où  les 
produits  sont  comparables  égale~ent  en  valeur.  On  ne  peut  évidem-
ment  comparer  la productivité  physique  d'une  unité  fabricant  des 
tissus très  spéciaux  avec  celle d'une  unité  fabricant  des  tissus 
très  courantso 
Cette  réserve  étant  faite,  là  où  des  informations  peuvent  être 
bt  (l)  .  .  '  .  ~  o  enues  ,  on  observe  une  d1spers1on tres  conslderable  des  pro-
ductivités. 
Compte  rendu  des  réserves  émises  plus  haut,  et  en  prenant  une 
marge  de  précaution,  on  observe  des  écarts  allant  de  I  à  3  entre 
la moyenne  du  groupe  inférieur  (quartile  inférieur)  et  celle  des 
entreprises  de  pointe,  de  même  qu'un  écart  de  I  à  2  entre  la mé-
diane  et  les  entreprises  de  pointe. 
Cette  dispersion  pose  deux  questions 
- comment  de  tels  écarts  sont-ils  possibles  ? 
- quelles  seraient  les  conséquences  de  l'élimination  des  entrepri= 
ses  à  faible  productivit&  au  profit  des  entreprises  à  forte  pro-
ductivité? 
(l)  Il n'est  pas  possible  de  citer les  sources  qui  sont  confi= 
dentielleso  ' - !68  -
6.21  Ecarts  de  productivité 
A  la première  question,  on  ne  peut  donner  que  des  éléments 
de  réponse  : 
- sous~rémunération des  facteurs. 
En  ce  qui  concerne  le travail, il existerait,  selon cer-
taines  informations,  des  écarts  assez  importants  dans  les 
salaires  versés  par  les  diverses  entreprises textiles,  en 
particulier pour  les  femmes.  A  cela  s'ajoutent  des  diffé-
rences  dans  le  niveau  de  qualification. 
Mais  il s'agit  êg~lement de  la rémunération  du  chef d'en-
treprise  qui  dans  un  certain  nombre  d'entreprises  se  con= 
tente  d'une  rémunération  relativement  faible.  A  cela s'ajou-
te  également  l'absence  ou  le  sous-développement  de  cer-
taines  fonctions  d'organisation  ou  commerciales,  et l'ab-
sence  de  rémunération  correspondante. 
- charges  en  capital nulles  ou  fortement  réduites. 
Il n'est  pas  possible  de  connaître  avec  précision la struc-
ture  d'âge  du  matériel. 
On  possède  néanmoins  un  certain  nombre  d'informations,  par-
tielles  sans  doute,  qui  indiquent  que  ~algré l'importance 
des  progrès  techniques 1  la proportion  du  matériel  neuf  est 
relativement  faible 
-rappelons l'indication  de  la faiblesse  des  actifsnets  par-
rapport  aux  actifs bruts. 
- signalons  par  ailleurs  l'importance  des  équipements  non 
automatiques  dans  le parc  de  machines  en  activité, 
-la faiblesse  des  investisse~ents nets  limite  l'instal~ 
lation  du  matériel  neuf  au  rythme  du  remplacemento 
Dans  les  secteurs  en  expansion  lente  ou  en  stagnation, 
une  partie  importante  du  matériel  installé est  en  outre 
du  matériel  d'occasion. 6.22 
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Par  contre  dans  les  secteurs  en  expansion  l'investissement 
net  accroît  le  rythme  d'installation du  natériel neuf,  mais 
par  contre,  sauf  exceptions,  le matériel  ancien n'est  que 
très partiellement  éliminé. 
Ces  observations  permettent  d'affirmer  que  la plus  grande 
partie  du  matériel textile est  en  fait  déjà  amorti. 
Effets  de  productivité résultant  de  l'élimination des  unités 
à  faible  productivité. 
Quant  à  la seconde  question,  il n'est  pas  possible  d'y  répon·~ 
dre.  Si  l'on peut  dire,  sur  la base  des  ordres  de  grandeurs  ci-
tés  plus  haut~  que  l'accroissement  de  la production  des  firmes 
de  pointe  au  détriment  des  entreprises  marginales  augmenterait 
la productivité  ~  pour  cette  quantité  de  production  - dans 
la proportion  de  I  à  3,  nous  ne  pouvons  aller  au~delà. 
Malheureusement  les  données  ne  nous  permettent  pas  de  présenter 
une  image  suffisamment  précise  de  la répartition de  la  produc~ 
tian selon le niveau  de  productivitéo 
Nous  présentons  néanmoins,  mais  avec  réserve,  une  évaluation, 
résultant  du  rapprochement  d'informations  diverses. 
On  peut  estimer  que  50%  des  entreprises  situées  au-dessous 
de  la médiane  représentent  environ  30%  de  la production(!) et 
que  leur  productivité  moyenne  se  situe par  rapport  à  celle 
des  entreprises  de  pointe  dans  le  rapport  de  I  à  I,8  environo 
Dans  ce  cas  si la production  des  firmes  situées  en  deçà  de 
(1)  On  peut  estimer,  en  outre,  que  la  France  et  la Belgique 
se  situent  à  peu  près  à  un  niveau  moyen,  l'Italie  au~delà, 
l'Allemagne  et  les  Pays-Bas  en-deçà. - !70  -
la médiane  était  effectuée  dans  les  conditions  d'efficacité 
des  entreprises  de  pointes,  la productivité  globale  augmenté-
rait  du  m~me coup  de  quelques  21%. 
Si  l'ensemble  de  la production était réalisé  dans  ces  condi-
tions,  on  peut  estimer  l'accroissement  de  la productivité  à 
quelques  4o%. 
Une  telle évaluation n'a  évidemment  qu'une  signification  limi~ 
t€e,  étant  donné  les  lacunes  de  l'information.  Mais  il parais-
sait  néanmoins  utile d'indiquer  des  ordres  de  grandeur. 
Mais  tout  ceci  ne  concerne  que  la productivité  du  travail,  et 
derri~re celle-ci les  aspects  techniques  de  la production. 
Il faut  en  venir  aux  autres  aspects  de  la production. 
Nous  avons  présenté  l'industrie textile  comme  un  ensemble  d'opéra~ 
tians  successives,  sur  des  matières  premi~res plus  ou  moins  diffé-
rentes,  et  selon  un  certain  nombre  de  cheminements  qui  s'entre-
croisent  régulièrement. 
C'est  dire  qu 9à  chaque  stade  de  fabrication  ~  les  stades  étant  dé~ 
finis  en  fonction  de  certaines  opérations  disons  stratégiques,  en 
ce  sens  qu'il  s 9agit  d'opérations  obligées,  par  rapport  à  d'autres 
opérations  plus  accessoires  e~  les  origines  des  matières  et  les 
destinations  de  produits  se  présentent,  vues  de  l'extérieur,  comme 
un  double  éventail  en  amont  et  en  aval. 
Seule  cette  image  permet  de  saisir l'industrie textile dans  sa 
totalité,  compte  tenu  de  la multiplicité  des  substitutions  qui  s'y 
opèrent. C'est  aussi  à  cette  image  gue  correspond  le morcellement  - cette 
fois  dans  le  sens  vertical  - de  l'industrie textile,  en  stades  de 
fabrication  indépendants. 
Les  relations  de  fournisseurs  à  clients  entre  stades  successifs 
l'emportent  de  très loin sur les  cas  d'intégration,  même  si  dans 
certaines  industries  les  intégrations  (de  deux  stades  successifs) 
jouent  un  rôle  important. 
Nous  voudrions  à  cet  égard  examiner  les  problèmes  liés  à  cette 
discontinuité  du  processus  de  production. 
6.3!  Les  stocks 
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Le  résultat  le plus  clair de  cette discontinuité  est  la masse 
énorme  de  stocks  qui  existent  dans  l'industrie textile. 
On  pourrait  presque  dire  qu'il y  a  des  stocks  partout  dans 
l'industrie textile et  que  leur montant  total  - la  somme  de 
tous  les  stocks  accumulés  dans  l'industrie textile  - dépasse 
facilement  la valeur  ajoutée totale  de  l'industrie textile au 
cours  d'une  année. 
Le  découpage  en  stades  successifs  établit  à  chaque  stade  ~ 
d'autant  plus  donc  qu'il  y  a  davantage  de  stocks  - un  stock 
de  matières  et  un  stock  de  produits. 
Le  stock  de  matières  ou  semi~produits doit permettre  ~ans in-
terruption l'alimentation  de  la production  et  est  gonflé  au~ 
delà  des  nécessités,  en  raison  de  l'état de  l'information ~uant 
à  l'adéquation  de  l'offre  à  la demandeo  Le  stock  de  produits 
finis  régularise la production par  rapport  aux  fluctuations  de 
la demande,  et  est  d'autant  plus  important  que  la production 
est  plus  diversifiée. - !72  -
En  outre,  il faut  tenir  compte  des  encours  de  fabrication.  En 
dehors  de  produits  v€ritablement  en  cours  de  fabricati~n, il 
en  est  d'autres  qui  constituent  de  v€ritables  stocks  intermé-
diaires.  Chaque  stade  recouvre  une  série d'op€rations  entre 
lesquelles  des  produits  sont  en  attente. 
Les  deux  derniers  points  mettent  très  nettement  en  cause  la 
gestion  des  stocks  de  l'industrie textile.  On  devrait  dire 
l'absence  d'une  gestion  des  stocks  et  de  prise  en  considération 
de  la  charge  financière  qu'ils  représentent.  Les  taux les  plus 
courants  que  nous  avous  pu  calculer  donnent  un  rapport  des 
stocks  sur le chiffre d'affaire  de  l'ordre de  30  à  35%,  soit 
une  rotation des  stocks  de  l'ordre de  3o 
Ceci  doit  des  taux  de  l'ordre  de  20  ...  25%  se  comparer  avec  a 
pour  la Grande  Bretagne,  (soit  une  rotation  de  4  ...  5)  et  de  a 
I4  ...  I8%  pour  les  Et at  s -Unis,  (soit  rotation  de  l'ordre  a  une 
de  6  ...  7)(1).  a 
Est-il nécessaire  d'ajouter  qu'ici  aussi  des  différences  exis-
tent  d'un  secteur  à  l'autre et  que  par  exemple  les  façonniers 
n'ont  pas  de  stocks  ? 
Selon  les  secteurs  d'activité,  l'importance  relative  des  trois 
sortes  de  stocks  varie  également. 
Mais  quelles  que  soient  ces  nuances,  il reste  un  fait  domi-
nant  - et  en  contradiction flagrante  avec  les  affirmations 
des  représentants  de  toutes  les  branches  - c'est la charge  écra-
sante  des  stocks. 
Les  cons€quences  en  sont  évidentes  sur le plan  financier.  Elles 
sont  également  évidentes  en  ce  qui  concerne  les  recettes tirées 
de  ces  produits,  étant  donné  les  fluctuations  de  la mode. 
(A  moins  qu'il  ne  faille  en  déduire  que  ces  fluctuations  de  la 
mode  ne  sont  rapides  que  par  rapport  à  la vitesse  de  rotation 
des  stocks  ?) 
(1)  Notons  en  passant  que  le  rapport  stocks  sur ventes  augmente 
avec  la taille des  entreprises  dans  l'industrie textile  amé-
ricaine: les  grosses  entreprises travaillent  davantage  sur 
stocks On  ne  peut  évidemment  sous  estimer  le rôle  de  la conjoncture 
sur  l'importance  des  stocks,  bien  que  la conjoncture  comporte 
avant  tout  des  déplacements  de  stock  d'un  stade  à  lautreo 
6.32  La  discontinuité  du  processus  de  fabrication 
Cette  charge  excessive  des  stocks  met  en  lumière  une  discon= 
tinuité  du  processus  de  production,  gui  constitue,  à  notre 
sens  l'un des  éléments  d'explication essentiels_de  la·sous-
utilisation du  capital. 
L'ensemble  des  opérations  successives  de  l'industrie textile 
n'est  pas  considér€  comme  un  processus  continu  :  il y  a  mor= 
cellement  en  opérations  successives  à  lwintérieur  du  même 
stade. 
Le  principe  de  base  de  l'organisation  de  la production  tex~ 
tile devrait  consister  à  la concevoir  en  continuo  Il ne  suf-
fit  plus  dès  lors  d'avoir  des  outils perfectionnés,  il faut 
leur assurer  un  degré  suffisant  d'utilisation par  une  organi= 
sation  systématique  de  l'approvisionnement  d'une  part,  de 
l'écoulement  d'autre part,  qui  doit  se  transformer  automa= 
tiquement  en  approvisionnement  plus  en  aval. 
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Les  questions  qui  ont  été posées  en  ce  qu1  concerne  l'intégra= 
tion verticale de  la production  n'ont  reçu  aucune  réponse  ou 
des  réponses  évasives  plutôt  négatives,  invoquant  la souples= 
se  nécessaire  de  l'approvisionnement. 
On  assisterait plutôt  à  un  phénomène  de  désintégration. 
Nous  nwavons  guère  pu  procéder  à  une  étude  spécifique  de  l'in-
tégration verticale,  mais  celle-ci  nous  paraît  répondre  à  une 
exigence  essentielle d'organisation,  et  partant  comme  une  exi-
gence  essentielle pour  la rentabilité  du  capital. - 174  -
Quelques  observations  s'imposent 
l'intégration verticale n'est  pas  incompatible  - ainsi  que 
beaucoup  semblent  le croire  - ~vec une  diversification. 
Mais  leur  compatibilité  exige  évidemment  une  certaine  dimen·  .. 
sion d'entreprises, 
les  intégrations  existantes  ont  été m1ses  en  place  pour  des 
raisons  tenant  surtout  à  la sécurité  de  l'écoulement  ou  de 
l'approvisionnement 
Il est  vrai  qu'elles  résistent  mieux  face  aux  fluctuations 
de  la  conjoncture. 
Mais  elles  ne  semblent  pas  avoir  organisé,  sauf  exception, 
une  continuité  du  processus  de  production,  si l'on en  juge 
par  la charge  de  leurs  stocks,  qui  paraît  proportionnelle-
ment  encore  plus  lourde. 
L'intégration verticale  est  évidemment  une  question toute 
relativeo  Le  degré  comme  les  modalités  peuvent  varier  considé= 
rablemento  L'essentiel  est  d'assurer par la continuité  du  pro~ 
cessus  de  production,  une  utilisation plus  intensive  du  capi-
tal.  L'essentiel est  d'organiser l'utilisation des  équipements.  ---------------· - -----
Il faut  bien voir  que  le  morcel~ement de  la product1on  ~  en  une 
multitude  d'opérations  successives  non  reliées~  a  pour  résul= 
tat  non  seulement  d'accroître  les  stocks,  ce  qui  a  le résultat 
le plus  tangible,  mais  également  - et  cela revient  en  fait  à  la 
même  chose  ~  d'étirer la longueur  du  processus  de  production. 
Entre  la première  et  la dernière  opération,  il y  a  un  espace  de 
temps  plus  long,  que  matérialisent  les  stocks,  qui  vus  globale~ 
ment,  sont  tous  en  cours  de  fabrication  (en  dehors  du  stock  de 
matière  de  base  et  du  stock  de  produits  finis  dans  des  circuits 
de  distributiono 
Cette  longueur  entraîne  deux  types  de  conséquences  qui  se  ré~ 
sument  toutes  en  termes  de  rigidité  de  l'appareil  de  production; 
ou  de  difficulté  d
1adaptation  aux  variations  de  la demande  : - adaptation  aux  variations  de  la mode  et  des  goûts  :  cette 
adaptation  au  stade  final,  se  r~percute en  amont  sous  forme 
de  consommation  interm~diaire de  matières  différentes,  en 
termes  de  fibres  et/ou  de  qualit~o 
Plus  la longueur  du  processus  est  importante,  obligeant  les 
stades  amont  à  acheter  et  pr~parer la matière  plusieurs  mois 
à  l'avance,  plus  les  difficultés  de  lvadaptation  sont  gran~ 
des,  se  traduisant  en  dêpr~ciation de  stockso 
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-Adaptation  aux  fluctuations  de  la demande.  Il s'agit  ici  en 
fait  d'un  problème  de  même  nature  mais  auquel  s'ajoute lalo-
gique  interne  des  phénomènes  conjoncturels  :  l'ampliation 
des  fluctuations  de  stade  à  stade  est  essentiellement  fonc·~ 
tien  de  la longueur  et  du  nombre  de  stades  distinguêso 
N'ayant  pas  à  traiter specifiquement  de  ces  problèmes  conjonc-
turels,  nous  ne  pouvons  rentrer ici dans  les  details(l) 
L'organisation  d'une  production  en  continu doit  donc  permettre 
de  reduire la rigidite  de  l'appareil  de  production.  La  sou~ 
plesse  du  système  doit  être  acquise  de  deux  manières 
-d'abord par  la recherche  du  processus  de  production  qui,  en 
rapprochant  le  stade  amont  du  stade  final  facilite  l'adapta= 
tion  de  la production  aux  variations  de  la demande, 
- ensuite par  l'organisation  même  de  1~ production. 
La  production  en  continu  ne  peut  pas  être  conçue  cam~ 
me  l'établissement  de  liaisons techniques  rigides  d'amont 
en  aval,  mais  bien  comme  l'introduction  systématique  d 1élé-
ments  de  continuit€,  qui  doivent  l'emporter  sur  le  disconti~ 
nuitéo 
On  peut  donner~  à  titre d'illustration,  l'image  d'un  réseau 
ferroviaire  :  les  centres  urbains  plus  ou  moins  importants~ 
ont  un  eventail  de  flux  à  l'entree  comme  à  la sortieo  Cer= 
tains  flux  se  constituent  cherein  faisant,  par  addition  de 
(1)  Nous  pouvons  renvoyer  ici  à  nos  "Notes  sur  les  aspects  sec~ 
toriels  de  la conjoncture  de  Févo  !963  (E.P.H.E.,  et  Grou-
pe  d'Etude  pour  les  problèmes  de  politiques  et  de  structu-
res  industrielles) - I76  -
flux  partiels  venant  d'origines  diverses,  tandis  que  d'autres 
se  scindent  en  flux  partiels  vers  des  destinations  diverseso 
Enfin  ces  flux  s'arr@tent  ou  non  dans  certaines  gares  se~· 
condaireso 
Dans  un  tel cas  l'organisation  du  réseau  est  évidemment  lié 
à  une  certaine  centralisationo  On  ne  peut  donc  transposer 
simplement  au  cas  de  l'industrie textile  ce  qui  ne  peut  être 
que  l'illustration d'un  principe  d 9organisation.  Mais  il n'en 
reste  pas  moins  que  l'application d'un tel principe  impli~ 
que,  dans  le  cas  de  l'industrie textile,  des  aménagements 
structurels  importants,  non  seulement  dans  l'industrie texti-
le  proprement  dite,  mais  également  dans  l'industrie  de  l'ha-
billemento 7  - ~=~-~=~~~=~!!!:~-~~=~~!!~~~-~~=~E!~! 
L'évolution  de  l'industrie textile  a  été  caractérisée  dans  la 
dernière  décennie  par  la combinaison  d'une  expansion  modérée  de 
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la production  et  d'un  rythme  d'accroissement  très  élevé  de  la ·proc· 
ductivité.  Il en  est  évidemment  résulté  des  dégagements  de  main 
d'oeuvre,  plus  ou  moins  importants,  qui,  compte  tenu  de  la  concen-
tration régionale  souvent  très  élevée  de  l'industrie textile,  ont 
affecté  certaines  régions  particulières.  Le  phénomène  de  dégage~ 
ment  de  main  d'oeuvre  est  en  fait  la résultante  d'évolutions  dif= 
férenciées  au  niveau  des  diverses  branches,  et  du fait  des  loca•· 
lisations  des  diverses  branches,  affecte l'évolution des  diverses 
régions  dans  des  proportions  très  différentes. 
On  peut  donc  suivre  : 
- l'évolution globale  de  l'emploi  dans  les  pays  de  1~ C.E.E. 
-l'évolution de  l'emploi  dans  les  branches  principales, 
- la répartition régionale, 
- l'évolution  de  la productivité. 
7.I Evolution  de  l'emploi total dans  l'industrie textile 
Il est  extrêmement  difficile d'indiquer  avec  une  certaine  pre= 
cision le  volume  exact  de  l'emploi  dans  l'industrie textile  de 
la C.E.E.  L'industrie textile pouvant  être  entendue  dans  un 
sens  plus  ou  moins  large,  les  données  statistiques  diffèrent 
quant  au  champ  couvert(l). 
(1)  Les  données  statistiques  marquent  des  divergences  d'une  part 
quant  à  l'inclusion  des  industries textiles  diverses  et  des 
industries travaillant  les  fibres  dures,  et  d'autre part  quant 
à  l'inclusion des  entreprises  artisanales.  Selon  les  cas  égale-
ment,  les  données  rcco~vrent  ou  non  les  effectifs  occupés  dans 
la production  des  fibres  artificielles  et  synthétiques.  Ces 
effectifs  ne  peuvent  pas  être distingués  de  ceux  de  l'industrie 
dans  certains  pays  de  la C.E.E. 
Enfin,  en  raison  même  des  structures  professionnelles,  et  de 
leur  décalage  par  rapport  à  la réalité textile  en  pleine trans-
formation,  certains  doubles  emplois  sont  inévitables.  Il en  ré-
sulte vraisemblablement  une  certaine  su  -estimation  des  effec= 
tifs totaux,  qui  a  tendance  à  augmenter. Ceo  lacunes  statistiques  nous  eopêcbeDt  de  chiffrer  avec  exac~ 
titude le  montant  total,  mais  ceci  est  relativement  sans  im~ 
portance,  dans  la mesure  où  les  donnees  statistiques  nous  per-
mettent  de  saisir l'êvolution de  l'emploi  et  des  dégagements 
de  main  d 9oeuvre. 
Si  on  considère  les  données  de  I966  comme  suffisamment  repré-
sentatives  des  effectifs  en  fonction  de  la tendance  à  long  ter~ 
me  qui  les  affecte  (l'année  1967  étant  trop  marquée  à  la  bais~ 
se  par  la récession conjoncturelle),  on  peut  estimer  que,  de~ 
puls  la création  du  Marché  Commun)  les  effectifs  de  liindus= 
trie textile  ont  diminué  chaque  année  à  un  rythme  se  situant 
entre  I,3  et  I 3 5%  par  an.  Cela  représente,  en  montant  absolu, 
un  dégagement  de  l'ordre  de  200.000  personnes  sur  un  effectif 
au  dêpart  de  l'ordre  de  !.900.000. 
Ce  phénomène  de  dégagement  n'est-pas  récent,  en  ce  sens  qu 9il 
n'est  pas  lié  à  l'ouverture  des  marchés  intra  C.E.E. 
Dans  le tableau  ci··dessous,  on  a  indiqué  les  données  significa-
tives  de  cette  evolution  :  outre  les  données  pour  !957~58 (afin 
de  tempérer  lîeffet  de  la récession  de  I958)  on  a  indiqué  le 
maximum  atteint  avant  cette  date  (depuis  1960). 




EMPLOI  DANS  L
7 INDUSTRIE  TEXTILE  (en milliers) 
1 
1  Mo.xinum  I 9 57·~· 58  I960  I965  I966  1967  ·--- ...  --~  ------ - - f--·---·--- -· 
1  Année  effect  moy.  1  i 
Allemagne  ! I957(l1  648  633  6I4  542  533  490 
indice  IOO  84 
France  1  I95I  671  536  521  503  502  (470) 
indice  i  '  IOO  93,5 
1  Italie  1  I95I  570  450  462  4I3  4oo  1 
1 
indice 
1  IOO  88,5  1  UEBL  !  I95I  199  155  I45  I43  I42 
indice 
1  ' 
1 
IOO  92 
i 
i 
Pays~~Bas  1954  1  I26  I2I  I20  IIO  I06 
indice 
1  1 
IOO  88 
C.E.E.  I95I  2I48 
1 
I895  I862  I7II  r683 
indice  i  !  IOO  j  89 
(1)  En  Allemagne,  les  heures  travaillées  ont.atteint  leur  maximum  dès 
]955 - 179  -
On  sait  que  l'Allemagne  a  vu,  dans  le  cadre  de  la reconstruction 
de  son  industrie textile,  effectifs  augmenter  jusqu
1en  1957, 
tandis  qu'aux  Paysr-,Bas  les  effectifs plafonnaient  de  I96I  à  I964, 
les  effectifs totaux  de  la  C.E.E.  ont  diminué  considérablement 
par  rapport  au  maximum  de  2.I50.000 personnes,  etteint  en  I95Io 
Par  rapport  à  ce  maximum,  la réduction atteint  en  I966,  465.000 
personnes,  soit  un  rythme  annuel  de  I,5  à  1,6 %. 
La  simple  prolongati?n  de  la tendance  des  derni~res  années  re= 
présenterait d'ici  I975  un  nouveau  dégagement  de  l'ordre  de 
200.000  personnes.  Mais  nous  reprendrons  plus  loin l'analyse 
des  perspectives  qui  devraient  comporter  des  dégagements  plus 
importants  que  ne  peut  indiquer  cette  simple  extrapolation  de 
tendance. 
L'évolution  des  effectifs  est  évidemment  le résultat  de  le  corn= 
binaison  des  eccroissenents  de  production  et  de  productivité. 
Du  point  de  vue  de  lvanalyse  et  des  perspectives,  il faut  pouc, 
voir  distinguer  la part  de  l'une  et  de  l'autre. 
Il n'est  pas  sans  intér~t de  constater  qu'en  fait  les  accrois= 
sements  de  production  et  de  productivité  vont  de  pair,  en  ce 
qui  concerne  leur  rythme.  Si  nous  comparons  les  évolutions 
françaises  et  allemandes,  on  constate  une  divergence  extrême 
l'Allemagne  a  les  rythmes  d'accroissements  les  plus  élevés  aus=· 
si bien  pour  la production  que  pour  la  productivité~ tandis  que 
la France  a  pour  toutes  les  deux  les  rythmes  les  plus  bas. 
Les  autres  pays  rejoignent  ces  modèles  de  liaison de  rythmes 
d'accroissement  :A  des  degrés  moindres~ les  Pays~Bas et  la  Bel~ 
gique  rejoignent  le modèle  AlleTiand~ tandis  que  l'Italie  re~ 
joint le  mod~le français. - I80  -
Les  indices  compar~s  (!957~58 = IOO),  pour  la  production~ la 
productivité  et  l'emploi,  donnent  pour  !966  : 
Production  Productivité  Emploi 
indice  rang  lnd~ce 
1 
rang  1nd1ce  rang 
~n 
(bal.sse) 
Allemagne  I42  I  I69  I  84  I 
France  II6  5  129  5  93,5  5 
Italie  I24  4  !40  4  88,5  3 
UEBL  130  3  I42  3  92  4 
Pays --,Bas  I34  2  153  2  88  2 
CoEoEo  I3I  !47  89 
On  voit  dans  ce  petit tableau la  correspondance  des  rangs  aux~ 
quels  se  situent  les  divers  pays  quant  aux  accroissements  de 
production  et  de  productivité. 
On  voit  également  que  la supériorité  des  accroissements  de  pro= 
ductivité  sur  ceux  de  la  production~se traduisant  par  les  réduc-
tions  d'emploi  =  est  d~autant plus  forte  que  les  rythmes  sont 
elevés.  Ceci  ressort  de  la similitude  des  rangs  des  pays  quant 
aux  réductions  d 1emploi  avec  les  autres  rangs.  La  liaison est 
cependant  moins  nette  :  il y  a  inversion  des  rangs  entre la 
Belgique  et liitalie(l). 
(1)  L'indice  de  la production textile  en  Italie ne  paraît  guère 
reflèter l'évolution réelle.  Sur  la base  des  données  con-
cernant  les  consonmations  finales  de  matières  premières, 
l'évolution des  valeurs  ajoutées  et  des  prix,  et  l'évolu~ 
tion  des  exportations  et  des  excédents  de  commerce  exté-
rieur,  nous  évaluons  à  quelques  IO%  la sous-estimation  de 
l'accroissement  de  la production  italienne  de  I958  à  I966o 
Si  ceci  correspond  à  la réalité, l'Italie se  situerait  à 
tous  égards  au  troisième  rang,  très  proche  de  la situation 
des  Pays~-·Bas. Cette  liaison  n 9est  cependant  pas  facile  à  interpréter.  Il est 
impossible  a  priori  de  définir la relation  de  causalité  impli~ 
quée  : 
~  accroissement  de  la productivité permettant  par  la compétiti= 
vité  acquise  d'accroître la production, 
- accroissement  de  la production permettant  les  investissements 
requis  pour  accroître  la productivitéQ 
- I8I  = 
Pour  porter  un  jugement,  il faudrait  pouvoir  raisonner  à  un  ni~ 
veau moinsjglobal,  et  relier  ces  observations  aux  données  rela·, 
tives  à  l'évolution  des  échanges  extérieurs.  Il n'est  pas  possi~ 
ble  en  effet  de  ne  pas  relier l'évolution  de  la productivité  a 
l'évolution des  échanges,  soit  en  termes  de  défense  contre  une 
pression  extérieure  en  l'absence  de  protection,  soit  en  termes 
de  pénétration sur  les  marchés  d'exportation. 
De  même  il n 7est  ras  possible  de  ne  pas  introduire  dans  le rai-
sonnement  les  rythmes  comparés  d'accroissements  des  salaireso 
Les  salaires textiles  ont  augmenté  nettement  moins  en  France  et 
en  Belgique~  que  dans  les  autres  pays,  de  I958  à  I966. 
Il faut  cependant  rappeler  ici les  réserves  qui  ont  été  faites 
dans  l'analyse  de  la compétitivité,  et  qui  concernent  tout  ce 
qui  se  passe  au  niveau  de  l'industrie  de  l'habillement  et  des 
répercussions  qui  en  résultent  en  amonto 
Compte  tenu  de  ces  remarques,  il nous  paraît tout  à  fait  essGn~ 
tiel de  soulignercette liaison entre les  évolutions  de  la produc-
tion  et  de  la productivité,  mais  également  l'augmentation plus 
que  porportionnelle  des  rythmes  d'accroissement  de  la producti= - !82  "" 
vité  par  rapport 
..  .  ( 1)  a  ceux  de  la product1on  o 
7.2  L'évolution  de  l'emploi  par  branches  d'activité textile 
En  fait  l'€volution globale  de  l 9emploi 3  r€sultant  de  l'évolu-
tion différenciée  de  la production  et  de  la productivité,  re~ 
couvre  des  situations très  différentes  selon les  branches~ 
l'augmentation  des  effectifs  dans  certaines  branches  a  atténué, 
au  niveau  global~ l'incidence  des  fortes  baisses  dans  d'autres 
brancheso 
Il faut  distinguer,  pour  la période  passée 
- les  secteurs  en  expansion  fondamentale,  où  les  rythmes  dwac~ 
croissement  de  la production  l'emportent  nettement  sur  ceux 
de  la productivité, 
les  secteurs  en  expansion,  mais  où  la productivité  se  déve= 
loprait  au  rythme  de  la production, 
- les  secteurs  en  expansion très  modérée,  en  stagnetion,  où  les 
rythmes  d
9accroissements  de  la productivité  l'emportaient  sur 
ceux  de  la production, 
- les  secteurs  en  régression,  où  la baisse  de  la production  se 
conjugue  avec  l'augmentation  de  la productivité. 
Dans  la première  catégorie,  on  ne  peut  mettre  que  la bonnete--
rie  :  l'ann&e  1966  connaissait  un  nouveau  record  des  effectifs, 
avec  environ  350o000  personnes,  soit  une  augmentation  de  l;ordre 
de  20%  par  rappcrt  à  1958  (c'est=à~dire environ  50.000  personnes) 
(1)  La  même  constatation peut  s'étendre  à  des  pays  comm~  liAu~ 
triche,  les  Etats=Unis  et  le  Japono  Dans  ces  deux  derniers  cas, 
cependant  l'accroissement  de  la production  a  été  supérieur  à 
celui  de  la productivité.  C'est  dire  qu 9en  dehors  des  facteurs 
tenant  à  1
9evolution  de  la  demande  intérieure,  il faut  égale~ 
ment  tenir  conrte  des  autres  éléments  de  la  compétitivité~  en 
particulier dans  le  cas  des  Etats-·Unis,  le niveau  absolu  de 
la productivitéo Notons  que  les  3/5  de  cette augmentaticn  sont  localisés  en 
Italie: 
- !83  = 
Il apparaît  cependant  que  les  accroissements  d'effectifs  se  sont 
ralentis  et  que  les  effectifs  ont  en  quelque  sorte  atteint  à  peu 
près  leur  maximum.  L'accroissement  de  la rroduction résulte  de 
plus  en  plus  des  accroissements  de  productivité.  De  !962  à 
!967  l'accroissement  des  effectifs n'a été  que  de  l'ordre  de 
20.000  personnes,  soit  quelques  6,5%,  en  5  ans. 
Les  productions  de  fibres  artificielles  et  synthétiques~ ainsi 
que  le moulinage  ont  également  connu  une  expansion  fondamenta= 
le,  mais  sont  déjà passés  dans  la seconde  catégorie,  en  ce  sens 
que  la production  augmente  en  fonction  d 9accroissements  de  la 
productivité  d~effectifs sensiblement  constants. 
Malgré  les  lacunes  de  l'information statistique  sur  ce  point) 
il semble  bien  que  l'on puisse  ranger  le tapis  dans  cette  même 
catégoriee 
Les  utilisateurs  de  fibres  artificielles  et  synthétiques  (tis= 
sages  FAS)  sont~  malgré  l'expansion  de  leur  production,situés 
dans  la troisième  catégorie,  dans  laquelle  nous  retrouvions  tou= 
tes  les  branches  textiles traditionnelles,  dont  certaines  sont 
cependant  passées  dans  la  quatrième  catégorie. 
Nous  avons  souligné  précédemment  la stagnation,  et  dans  certains 
cas,  la régression  des  consommations  apparentes  des  fibres  natu-
relles.  En  raison  des  détériorations  des  balances  commerciales 
dans  ces  mêmes  fibres,  les  consommations  industrielles  et  les 
productions  ont  marqué  un  recul  progressif par  rapport  aux  con~ 
sommations  apparentese  Par  contre,  à  certains  stades,  l
9 activi-~ 
té  a  été soutenue par  l'utilisation de  fibres  artificielles  et 
synthétiques,  généralement  en  mélange. al  I84  <~ 
C'est  dans  les  industries  lainières  et  cotonnières  que  la réduc-
tion  des  effectifs  a  ~t~ la plus  importante,  en  termes  a~solus 
comme  en  termes  relatifs. 
On  trouvera  ci-·joint  un  tableau relatif  ~  cette  ~volutiono  Bien 
que  les  donn~es  de  I967  soient disponibles,  il est  pr~f~rable de 
•  •  9  ,.  •  ( 1)  ne  pas  en  ten1r  compte  en  ra1son  de  1  ampleur  de  la recess1on  • 
Il  ne  s'agit  cependant  que  des  effectifs  ouvr1ers  or  les  efn 
fectifs  non~ouvriers n'ont  pas  connu  les  mêmes  r~ductions. Il y 
a  stabilité~ voire très  l~gère augmentation  des  effectifs  non= 
ouvr1ers,  en  chiffres  absolus,  d'où  ~videmment  une  augmentation 
en  termes  relatifs.  Les  effectifs  non  ouvriers  repr~sentent, 
respectivement  II,5%  et  !4,5%  des  effectifs  employés,  dans  les 
industries  cotonnière  et  lainière  de  la CoE.E.,  en  1966,  au ter-
me  de  cette  évolution  comportant  des  r~ductions  ~normes dveffec-
.  .  ( 2)  t1fs  ouvr1ers  o 
On  voit  que  pour  l'ensemble  de  la CoEoE.,  les  d~gagements  de 
main  d
1oeuvre  se  sont  effectu~s au  rythme  de  3 9 9  et  2,3%  pur 
an  respectivement~  soit  un  rythme  de  3,2%  pour  les  deux  indus~ 
tries traditionnelles  r~unies. 
(1)  Il faut  cependant  tenir  compte  du  fait  que  l'ann~e de  départ 
I958,~taut  une  ann~e de  r~cession  ~gaiement,  les  indices 
calculês  pour  !966  sous  estiment  le  rythme  de  r~duction 
r~el des  effectifs. 
(2)  Ces  pourcentages  devraient  être  de  l'ordre  de  7%  et  IO%  en 
1958/59. EVOLUTION  DES  EFFECTIFS  OUVRIERS 
(en niliiers) 
INDUSTRIE  COTONNIERE 
i 
1  Réduction 
I958  I960  I966  1  I967 
1  effectifs  1 
i 
Allemagne  !  I77  I23,8  53,I2 
indice 
1  IOO  96,3  70,2  6I, 5  1 
1 
France  1  IIO 
1  77,6 
1 
32,4 
indice  IOO  95,5 i 
7I  59,3 
I27,81  Italie  I58,5  30,7 
indice 
1 
IOO  I08,5  8I  78,4 
Belgique 
1  (filature) 
1 
I6,I  IL 1 6 
l 
4,7 
indice  IOO  I00,5  72,5  62,5 
Pays~Bas  ( KRL )1  43,5  32,I 
1 
II,7 
indice  IOO  I02  74  64,5 
C.E.E.  1  505 
1  I32,I  372~9, 
indice 
1  IOO  IOO  73,9  66,0 
1  1 
1 
INDUSTRIE  LAINIERE 
1 
1 
Allemagne  ;  89,5  72,I  I7,3  !  indice 
1 
IOO  I04  80,5  66,7 
France  79,5 
1 
62,9  I6,5 
indice  IOO  99  79  68 
i 
Italie  I02  !  89,9  I2 
indice  IOO  III  89,5 
Belgique  I6,4  I6,7  1  (m0,3) 
indice  IOO  I02  I02  9I,5 
Pays~Bas  I6,9  I2,4  4,5 
indice  IOO  94  '73 '3  62,7 
C.E.E.  304  l 
254  50 
indice  IOO  I03  1  83,5 
l  1  1 









1  IOO  l 
77,5 
1  i  1 
- I85  = 
I9 58 ~66 













3,2 - I86  = 
Ce  taux  de  3,2%  pour  les  industries  traditionnelles  correspond 
bien,  c~orte tenu  de  leur  inportance rëlative,  au  taux  de  I 3 5% 
observé  au  niveau  de  l'ensemble  de  l'industrie textile. 
De  cette  analyse  par  branches,  il ressort 
- que  les  facteurs  d'expansion  des  effectifs  se  sont  petit  à 
petit  épuisés, 
-que pour  I/3  environ  de  l'effectif total,  l'expansion  de  la 
production  assure  une  stabilité  de  l'emploi, 
- que  pour  I/5  environ  de  l'effectif total, il y  a  combinaison 
d'accroissements  modérés  de  la production  et  de  la producti= 
vit6  assurant  provisoirement  au  moins  une  réduction  faible 
des  effectifs  :1  de  1 'orè.re  de  0, 5·  à.  I-1~ par  an  o 
- que  pour  un  peu  moins  de  la moitié  des  effectifs,  au  contrai~ 
re,  les  réductions  d'emploi  sont  importantes,  de  l'ordre  de 
2,5  à  2,75%  par  an. 
Il faut  ajouter  à  ces  observations  que  nous  n'avons  pas  tenu 
compte  ici  de  lvévolution  de  l'emploi  dans  l'habillement 3  qui 
a  connu  un  accroissement  de  l'ordre  de  60.000  personnes,  soit 
environ  IO%  de  1958  à  1966.  Nous  avons  déjà  indiqué  cependant 
que  l'évolution  de  la productivité paraissait trop  lente  dans 
ce  secteur  dvactivité.  Un  relèvement  nécessaire  de  celle=ci 
ne  devrait  pas  permettre  de  compter  sur  des  augmentations  dvef= 
fectifs  d'importance  dans  ce  secteuro 
7.3  La  répartition régionale  de  l'emploi 
Il est  possible  de  se  faire  une  idée  de  la répartition régio-
nale  de  l'activité et  donc  de  l'emploi  dans  l'industrie textile 
de  la  C.E.Ea  N'ayant  pas  à  traiter  comme  tels  des  problèmes  ré= 
gionaux  que  pose  l'industrie textile, il ne  s'agit  que  dvune 
image  statique  et  globale  :  celle  des  effectifs totaux  dans  les 
diverses  regions. ~  I87  = 
Il faut  bien voir  que  l'analyse  des  incidences  régionales  de 
l'évolution  des  effectifs  de  l'industrie textile exigerait  une 
étude  spécifique~ afin  de  tenir  compte  d'un  certain  nombre  d
9€lé-
ments  que  nous  ne  pouvons  analyser  dans  le  cadre  du  présent  rap-
port 
~ il faut  tenir  compte  non  seulement  des  effectifs textiles 3 
mais  de  leur  importance  relativeo  En  fonction  de  celle-ci~ 
c'est=à=dire  du  degré  de  spécialisation des  régions,  l'impact 
des  dégagements  de  main  d'oeuvre  sera  évidemment  très  diffé~· 
rent. 
ex.  En  Allemagne,  la Rhénanie-Westphalie  compte  I78  mille 
personnes  dans  l'industrie textile,  soit  6,4%  des  effec-
tifs  de  la région,  tandis  que  le  Bade-Wurtemberg  en  camp= 
te  I50  mille,  mais  ceUX··ci  représentent  I0,6%  des  effec= 
tifs  régionaux~ 
~  En  ter~es d'évolution,  il faudrait  pouvoir  connaître la venti-
lation  des  effectifs  régionaux  selon les  diverses  branches 
textiles  étant  donné  les  différences  mises  en  relief dans  la 
section  précédenteo 
Ex.  Westphalie  ~  les  branches  traditionnelles,  laine  et  co= 
ton,  sont  prédominantes,  tandis  qu'en  Base-Wurtemberg  la 
bonneterie  est  largement  dominanteo 
=  Une  évaluation  des  r~percussions régionales  impliquerait  en 
outre  une  étude  spécifique  de  liévolution  de  l'activité des 
diverses  branches 
soit  que  l'importance  relative  des  diverses  régions,  à  l'in= 
térieur  d'une  même  branche  se  modifie,  dans  le  cadre  de  l'évo-
lution  des  structures  qui  est  en  cours 3 
soit  que  certain~~  ~~~treprises~  diversifiant  leur activité 3 
contribuent  à  déterminer  l'implantation régionale  des  acti= 
vités  en  expansion. - I88  ,, 
REPARTITION  REGIONALE  DE  L'ENPLOI 
1 
Ensemble  dont  : 
de  1' in·  Coton  Laine  Ha ille  Confection 
dustrie 
textile 
~ALLEMAGNE (I966)  538 
Rhenanie~Westphalie  I78  47  33  2I  (Gesant 
~ 
Bade  Wurtemberg  I59  40  r6  67  textil) 
Bavière  I07  35  I3  30 
Basse  Saxe  36  I~  6  5 
Hesse  25  6  3  7 
Rhénanie·~Palat  inat  I3  3  3  2 
Schleswig  Holstein  7  I  2  2 
Brême  5 
Hambourg  2 
Sarre  I 
!Berlin  Ouest  5 
!FRANCE  (Ig66)  502 
No:d  Pas  de  Calais  I59,5  (U.I.T. 
Rhone  Alpes  !00,5 
Lorraine  35,6 
Als<1ce  34~I 
C' .. ampagne  33,6 
Picardie  23,6 
jR6gion  Parisienne  23,I 
1Midi  Pyrénées  I7,5 
!Franche  Comté  II,5 
Haute  Normandie  I8,I 
!Autres 
!ITALIE  (I965)  480 
!Nord  Ouest  317,5 
1Nord  Est  & Centre  I4I,9 
!Sud  20,4 
PAYS~BAS  (!966)  I06  (KRL)  ( l\1ai lle) 
ioverizsel  24,6  I,  5  5,9 
INoord  Brabant  9,7  3,0  I2,7 
Noord  Holland  0,5  I4,3 
Gelèerland  2,7  I,7  9'}3 
t  • 
5,9  !G::on1ngue 
IL1mbourg  I,6  6,7 
Zuid  Holland  4,9 
!  i =  I 8 9  C> 
Ex.  de  tissages  traditionnels  installant  des  métiers  à  mailleo 
Ceci  étant  dit,  nous  pouvons  indiquer  ciudessous  la  réparti-~ 
tion  r&gionale  de  l 9activitè textile,  en  ajoutant  que  les  r~~ 
g1ons  à  forte  concentration  des  activites textiles  sont  les  ré~ 
~lons  de  vieille tradition textile et  comprennent  de  ce  fait 
une  pro  p or  t ion  t r ès  é 1 ev  é e  d ' e f fe ct  i f s  engagé  s  dans  1 es  br  a. n ,~ 
ches  traditionnelles.  Les  secteurs  en  expansion  sont  g~nêrale­
ment  moins  concentr~s  géographiquement  que  les  branches  tra~ 
ditionnelleso 
7.4  L'évolution  de  la productivitê 
Nous  avons  amplement  souligné  le  rôle  que  jouait  l'évolution 
de  la productivité par  rapport  à  celle de  la production,  dans 
les  dégagements  de  main  d'oeuvre. 
Les  rythmes  d'accroissement  de  la productivité  ont  été très 
élevés,  et  supérieurs  à  ceux  de  la production. 
Si  la production  n  augmenté  au  rythme  de  3,4%  par  an,  la  produc~ 
tivit€  a  augment~ I,5  fois  plus vite,  au  rythme  de  4,9%  par 
an. 
Rappelons  que  dans  les  industries  traditionnelles,  les  rythmes 
de  dégagements  des  effectifs  plus  élevés  correspondent  à  des 
accroissements  de  productivité par  rapport  a une  stagnation  re~ 
lative  de  la production. 
Si  la production  dépend  essentiellement  de  l'évolution de  la 
demande  et  de  la possibilité  de  la satisfaire,  notre  analyse "'"'  I9Q  "'" 
antérieure  a  par  ailleurs nis  en  lumière  la nécessité  - du  point 
de  vue  de  l
1utilisation des  ressources~  et  de  ses  conséquences 
en  termes  de  prix  et  de  salaires 1  comme  du  point  de  vue  de  la 
compétitivité  vis-à·- .. vis  de  l'extérieur= et  la possibilité= 
en  termes  de  réserves  de  productivité  et  en  termes  d'organisa= 
tion  =  d'un  relèvement  des  niveaux  de  productivité. 
Toute  modification  dans  le  n1veau  de  la productivité doit  au= 
tomatiquement  affecter  le niveau  de  l'emploi. 
Pour  fixer  les  idées,  on  peut  reprendre  des  ordres  de  gran~ 
deur  déjà utilisés.  Une  augmentation  de  la productivité  de 
l'ordre  de  30%  par  élimination  des  entreprises  marginales,  dé~ 
gagerait  par  rapport  aux  effectifs  de  1966,  des  effectifs  de 
l'ordre  d 9un  demi-million  de  personnes. 
Compte  tenu  de  l'ampleur  des  chiffres,  il faut,  dans  le  cha~ 
pitre suivant,  reprendre  en  synthèse  les  divers  éléments  de 
liévolution,  en  termes  de  perspectives  d'avenir. .,..  I9I  = 
=  Les  perspectives  d'avenir 
C't Cl- -~.C  ~  CW1CCI--~C:.  r.=sl!lln .a "'':li  ~t"...Jii-"Jt":I~CI:a  ~..., .. 
On  peut  essayer  de  reprendre  en  synth~se les  divers  aspects  de  l'€vo-
lution  de  l'industrie textile  et  de  replacer celle-ci  dans  le  con= 
texte  de  croissance  des  économies  de  la  C.EoE. 
Les  diverses  tendances  observées  dans  le passé  récent  peuvent  être 
extrapolées  :  on  peut  quantifier les  conséquences. 
Il faut  ensuite  introduire  les  modifications  que  l
1 on  peut  déceler 
dans  ces  tendances.  Par  exemple,  l'intensification de  la  concurren~ 
ce,interne  et  externe. 
Il faut  enfin  essayer  d'évaluer les  conséquences  qu'entraîneraient 
des  mesures  de  libéralisation des  échanges)  plus  ou  moins  poussée 
et  plus  ou  moins  rapide. 
8.I  Extrapolation  des  tendances 
On  peut  essayer  de  relier les  diverses  tendances  observées  dans 
les  dernières  années,  en  faisant  toutefois  abstraction  de  la 
très  mauvaise  année  I967.  Pour  un  P.N.B.  qui  a  augmenté  à  un 
rythme  de  l'ordre  de  5,I%  par  an,  la consommation  privée  a 
augmenté  de  5%  par  an. 
Les  d€penses  de  consommation textile  se  sont  développées  à  un 
rythme  de  l'ordre  de  4  à  4,2%,  tandis  que  la production  de  l'in-
dustrie textile proprement  dite  (abstraction faite  de  la  pro~ 
duction  des  fibres  artificielles et  synthétiques)  se  dévelop-
pait  au  rythme  de  3,4%.  L'écart  de  l'ordre  de  0,6  à  0,8%  par 
an  entre  les  accroissements  de  production  et  de  dépenses  était 
pour  moitié  -0,3  à  0,4%  par  an  - satisfait par  l'accroissement 
des  importations  par  rapport  aux  exportations. - I92  ~· 
Il suffit de  renvcycr  aux  observations  relatives  aux  rythmes 
d'accroissement  ccmparés  des  importations  et  des  exportations, 
selon  le  degré  d'élaboration  des  produitso 
Les  consom~ations apparentes  cumulées  de  matières  premières  tex~ 
tiles  se  développaient,  en  effet,  au  rythme  de  3,7  à  3,8%  par 
an,  soutenues  par  les  accroissements  de  revenus  et  les baisses 
de  prix relatifs  des  produits  textileso 
Ces  données  traduisent  globalement  des  élasticités-revenu  de 
l'ordre  de  0 98j  au  niveau  des  dépenses  de  consornmation,de  l'or~ 
dre  de  0,75  au  niveau  de  la  consommation  apparente,  et  de  0,65 
pour  les  produits  de  l'industrie textile  de  la C.E.E. 
L'autre partie  de  l'écart~entre accroissements  des  dépenses  et 
de  la production  e·,  soit  quelques  0,3  à  0,4%  par  an,  sont 
plus  difficiles  ù  imputer  entre la substitution  de  fibres~  l 9ac-
croissement  relatif de  la valeur  ajoutée  de  l'industrie  de  lvha-
billement,  et  l 9évolution  des  marges  commercialeso 
Au  rythme  d 9 ~ccroissement  de  3,4%  (les  2/3  de  celui  du  PoN.Bo), 
correspondait  un  rythme  d'accroissement  de  4,9%  par  an  de  la 
productivité  et  par  conséquent  des  dégagements  de  main  d 9oeuvre 
de  l 9ordre  de  !,6%  par  ano 
Le  rythme  dvaccroissement  de  la consommation  privée  pourrait 
At  d  1  7  d  d  4  5%  ( 1 )  n  •  •  e  re  e  cr  re  e  ,  1)  par  an  ,•d'J.C1  !975. 
Sur  cette  base,  on  obtiendrait,  en  appliquant  les  relations  re~ 
prises  ci=dessus,  le  rythme  d'accroissement  suivant 
(1)  Ce  chiffre  est  déduit  des  diverses  hypothèses  élaborées  dans 
les  divers  pays  de  la  CoE.E.  et  pondér~es en  fonction  de 
leur  importance  relative. - dépenses  de  consommation textile  (en  volume)  •••••  0  •• 4;1 
=  consommations  apparentes  cumulées  ~  o o o •••••••••••••••• 
3,6% 
3,4% 
-importations  par  rapport  aux  exportations  •••••••••o•o  0,4% 
~demande des  produits  et  production  de  l'industrie 
textile  de  la  C,.E.E.  ••••••••••oooooo~•o••••••••••••••  3  % 
-accroissement  de  la productivité  oooooo••·············  4~9% 
- r€duction  des  effectifs  •••e•••••o••••••••••••••••••••  I,85% 
Cela  donnerait  en  I975  un  accroissement  de  la production  de 
l'ordre  de  30%  et  une  réduction  des  effectifs  de  l'ordre  de 
I5%  (soit  250.000  personnes),  par  rapport  à  I966. 
Liaison  commerce  extérieur-productivité 
En  fait,  on  ne  peut  se  contenter  d'extrapoler  sans  plus  des 
tendances  passées"  Il faut  en  outre  intégrer  certaines  modi= 
fications  qui  vont  s'opérer  dans  les  relations  ci-dessuso 
~- I93  = 
Il nous  parait  en  particulier nécessaire  d~introduire des  hypo~ 
thèses  relatives  à  l'intensification des  pressions  concurrentiel~ 
les,  internes  et  externes, 
~  sur  le  plan  interne,  la libéralisation totale  des  échanges 
intra-C.E.E.,  combinée  avec  les  phénomènes  multiples  de  subs~ 
titution,  remet  en  cause  les  structures  de  production tra-, 
ditionnelle. 
Dans  un  contexte  de  surcapacité relative,  l'industrie· textile 
est  soumise  A une  double  pression  accentuée  aux  deux·extr&mités. 
d'une  part  les  productions  de  fibres  artificielles et  synthé-
tiques  sont  amenés  à  exercer  une  pression  accrue,  en  raison 
et  du  niveau  déjà  atteint  par  les  fibres  chimiques  dans  la 
consonmation textile,  et  de  la surcapacité  qui  se  développe 
chez  eux, 
d'autre  part  le  developpement  des  structures  commerciales .,.  !94  = 
concentrées  a~croît leur position  de  force  par  rapport  à 
l'industrie textile dispersée. 
···  sur  le plan  externe,  le  même  contexte  de  surcapacité relati-
ve  accentue  les  pressions  concurrentielles,  tandis  que  les 
mesures  de  libéralisation  ~  décidées  dans  le  cadre  du  Kenne~ 
dy  Round 
t·i  v es. 
privilégeront  les  industries  les  plus  compéti-
Dans  cette perspective,  il faut  mettre  en  relief les  liaisons 
existant  entre lvévolution  de  la productivité  et  celle  du  corn-
Tierce  extérieur~  La  productivité  doit  être  considérée,  en  effet, 
comme  l'él~ment essentiel  de  la compétitivité,  étant  donné  que 
- ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  plus  haut  - la proximité  du 
marché  ne  semble  guère  constituer  un  élément  de  compétitivité 
décisif. 
Les  données  du  problème  sont  dès  lors  les  suivantes 
~  ou  bien~ la balance  commerciale  se  détériore,  l'écart  se  creu-
sant  entre  les  rythmes  d'accroissements  des  importations  et 
des  exportations. 
Dans  ce  cas,  l
1expansion  de  la production ralentit par  rapr 
port  ~  celle  de  la  demande  intérieureo 
Il faut ici  tenir  compte du fait  quwen  raison  de  1 'accroisse=, 
ment  des  volumes  absolus  d'·importations,  le  rythme  d'accrois-
sement  des  importations  par  rapport  aux  exportations  augmente, 
en  raison  du  poids  accru  dans  la  consommation,  plus  que  pre= 
portiounellement. 
ou  bien,  lG  compétititivité  externe  s'améliore  grâce  à  1 7ex= 
ploitation des  réserves  de  productivité,  c'est-~à-dire par 
un  relèvement  des  efforts  d'organisation et  donc  du  rythme d'accroissement  de  la productivitêo 
Ici  également,  il faut  tenir  compte  du  fait  que  les  accroisse= 
ments  de  productivité  sont  plus  que  proportionnels  aux  accrois~ 
sements  de  la productiono 
On  peut  par  conséquent  formuler  les  hypothèses  suivantes  : 
- augmentation  progressive  de  l'écart  entre  les  accroissements 
des  importations  et  des  exportationso  Aux  rythmes  actuels, 
- 195  = 
il suffit  d 9une  très  légère  augmentation  de  la pression  extê= 
rieure  pour  faire  augmenter  l'écart  entre  les  taux  d'accrois= 
sement  de  O~I% par  an.  Ceci  élève le taux progressivement  jus-
qu9à  1,3%  en  1975,  qui  atteint  ainsi  en  moyenne  0,9%  par  ano 
Le  taux  de  croissance  annuel  de  la production  tombe  par  con~ 
séquent  à  2,5%,  ramenant  l'augmentation  de  la production  à 
25%,  et  portant  la réduction  des  effectifs  à  près  de  18,8%, 
soit  quelques  310.000  personnes,  par  rapport  à  1966. 
~  augmentation  des  rythmes  d'accroissement  de  la productivité 
pour  empêcher  cette détérioration  de  la balance  commercialeQ 
Compte  tenu  des  observations  relatives  à  l'accroissement  plus 
que  proportionnel  de  la productivité,  il faut,pour  relever le 
rythme  d'accroissement  de  la production  de  0,5%  (de  2,5  à  3%), 
relever le  rythMe  d~accroissement de  la productivité  de  0,75%, 
ciest-à,udire la porter  à  5,6%. 
Ceci  porte  la réduction  des  effectifs  à  20,1%,  soit  quelques 
330  ~  340o000  personnes. 
En  intégrant  donc  da~s  nos  perspectives  les  diverses  transforma-
tions  qui  svopèrent  et  que  nous  avons  exprimées  en  termes  d 9in-
tensité  de  la concurrence,  nous  arrivons  à  la conclusion  que 
quelle  que  soit  l'alternative choisie,  des  dégagements  d'effectifs - I96  -
de  l'ordre  de  3IO  à  330.000  rersonnes  ~unt  à  prévoir d'ici  I975 
(par  rapport  aux  effectifs  de  I966)e 
8.3  Libéralisation  des  échanges 
Que  se  passerait-il si les  échanges  étaient  totalement  libé-
ralisés  ? 
Il faut  bi  en  reconnaître  qu'il  ne  nous  est  pas  possible  de  pre···· 
voir  l'incidence  sur  le  commerce  extérieur textile  de  la CoEoEa, 
des  divers  degrés  de  libéralisation  que  l'on peut  ioaginero  Une 
telle  évaluation~  qui  resterait  nécessairement  très  approxima~ 
tive,  demanderait  un  volume  d'études  et  d'analyses  absolument 
énorme.  Il faudrait,  en  effet,  pouvoir  mesurer  l'élasticité des 
importations  par  rapport  aux  réductions  tarifaires,  et  cela par 
catégorie  de  produits  et  par  origine  ..  Il faudrait  é~galement  ~ou-·· 
volr  mesurer  en  sens  inverse  le  développement  des  exportations 
qul  résulteraient  des  mesures  de  libéralisations  r~ciproques sur 
les  marchés  diexportation. 
Il est  mgme  probable  qu;une telle étude  ne  pourrait  guère  donne1· 
que  des  indications  très  approximatives  :  il est  en  effet  ""  ne-~ 
cessaire  de  raisonner  sur  une  période  ~  la dernière  décennie  = 
qui  a  6tf  marquée  par  diverses  mesures  de  libéralisation,  plus 
ou  moins  multilatérales,  tandis  que  s'opéraient  à  l'intérieur ds 
l'industrie textile  des  transformations  tout  à  fait  considérabl~s. 
Les  effets  de  ces  mesures  de  libéralisation déjà  décidées  ne 
sont  pas  épuisés~ 
Que  peut~on alors  définir  comme  perspectives  ? 
Les  perspectives  se  dégagent  en  résumé  du  petit tableau  cl~ 
dessous,  reflétant  les  écarts  entre  le taux  d'accroissement  dés importations  et  des  exportations  et  1 9accroissernent  de  ces 
écarts,  en  ce  qui  concerne  les  produits  dnas  les  deux  sous 
périodes  distinguéeso 
CoE.Eo  =  TAUX  D'ACCROISSEMENTS  ANNUELS 
Habillement 
Inport at ions 
Exportations 
écart  (en  taux) 
Articles  nodoao 
Importations 
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liaccroissement  considérable  de  lvécart  en  ce  qu1  concerne 
=  197  ~ 
les  produits  d'habillement,  et  l'accroissement  de  l'écart  pour 
les  articles  divers~ 
la réduction  de  l'écart  pour  les tissus,  mals  l'écart  est  plus 
élevé  que  le taux  de  croissance  des  exportations. 
Il faut  par  ailleurs  rappeler 
~  que  1 a  pa  :r t  du  PV D  dans  1 es  i m  port at  i ons  de s  produit  s  d  ~ hab  i 1 r· 
lement  a  considérablement  augmenté, 
rn  que  liAllemagne  importe,  en  1966~  les  2/3  des  produits  d'babil= 
lement  (importations  extra~·C.E.Eo) ·- I98  ... 
Il faut  noter  cependant  que  dans  le  cas  de  l'Allemagne,  l;€cart 
entre  les  taux  d'accroissements  s~est  l€g~rement r€duit,  passant 
de  17,6%  à  I5,2%  de  la première  à  la deuxième  sous-p€riode. 
L'écart  reste  €norme,  et  signifie la poursuite  du  d~veloppement 
très  important  des  importations,  malgré  le  niveau  d€jà atteint 
(près  de  4%  des  d€penses  d'habillement,  pour  les  seules  importa= 
tions  extra=CEE  de  produits  d'habillement)o 
Nous  en  d€duiso~s 
qu
9il ne  semble  pas  y  avolr  à  moyen  terme  de  limite prévisi= 
ble  dan3  les  importations  de  produits textiles, 
~  que  les  autres  pays  de  la  C.E.Eo  succèdent  actuellement  à 
l'Allemegne  en  ce  qui  concerd~ l'acc€lération  de  l'€cart  entre 
"  .  •  ( 1)  les  rytb~~s d'accrolssement  o 
~  que  l'Alle~agne semble  avoir  obtenu  une  l€gère  réduction  de 
l'écart  grâce  aux  efforts  considérables  de  productivitéo 
S'il n'est  pas  possible  donc  de  quantifier  les  cons€quences  d'une 
libEralisatiun des  €changes,  la seule  chose  qu'il  semble  possi~ 
ble  diaffirmer  c'est  qu'il  ne  semble  y  avoir  aucune  limite  pos~ 
sible  quant  au  niveau  ou  quant  au  rythme  d'accroissement  des 
importations  en  cas  d'ouverture  des  frontières,  dans  les  condi-
tions  actuelleso 
Mais  iJ.  faut  raisonner  en  termes  d'incidence  sur  la production, 
compte  tenu  de  liimportance  effective  des  importations  par  rap= 
port  à  la  consommationo  Pour  satisfaire toutes  les  augmentations 
de  la  consommation textile, il faudrait  dans  l'€tat actuel  des 
(1)  l~êcart constitue  d€jà  en  soi  une  accél€ration  des  importa-
tions  par  rapport  aux  exportationso  Une  augmentation  de 
l'écart  s~gnifie donc  une  accentuation  de  l'accélérationo ~  I99  = 
que  le taux  d'accroissement  des  importations,  par  rapport  à 
celui  des  exportations,  soit  de  l'ordre  de  IIO%  la prenière  an,, 
née.  Mais  il suffirait la seconde  année  d'un  taux  de  l'ordre de 
55%  et  ainsi  de  suite. 
Considéré  autrement,  il suffirait  que  le taux  d'accroissement 
des  importations  de  produits  finis  textiles,  par  rapport  à  ce-
lui  des  exportations  s'élève  à  quelques  30  à  35%  pour  que  toute 
l'augmentation  de  la  consommation d'ici 1975  soit  satisfaite 
pour  les  importations. 
Dans  une  telle éventualité,  les  dég~gements d'effectifs  résulte-
r~ient  uniquement  des  accroissements  de  productivité.  Au  rythme 
de  4,9%  par  an~  cela représenterait  de  1966  à  1975,  des  dégage~ 
ments  de  l'ordre de  35%  (soit  590.000  personnes). 
Entre  la simple  poursuite  de  tendances  récentes,  y  compris  la 
prise  en  considération  des  modifications  qu'on  peut  y  déceler, 
et  les  hypothèses  extrêmes  d'une  libéralisation totale, il est 
impossible  de  cerner  davantage  les  conséquences  des  mesures  de 
libéralisation possibles. - 200  -
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Est-il besoin  de  rappeler  dans  ces  conclusions  que  l'analyse, 
dont  le  pr~sent rapport  pr~sente quelques-uns  des  r~sultats les 
plus  significatifs,  comporte  des  faiblesses  et  des  limites  évi~ 
dentes.  Nous  n'avons  pas  l'intention de  reprendre  ici toutes 
les  réserves  qui  ont  été  émises  :  les  limites  essentielles 
tiennent  aux  (~_e-~--ê-~_ê.  de  1' information,  face  à  la  ~EJ._Fl~~ité 
du  problème. 
Nous  avons  délibérément  adopté  dans  ces  conclusions  une  opti~ 
que  de  politique sectorielle.  Etant  entendu  cependant  qu'une 
politique  se  définit  en  termes  d'objectifs,  de  moyens  et  de  mo~ 
dalités  d'application,  notre  rapport  n'a pas  à  définir une  po-
litique sectorielle textile dans  les modalités  de  son  applica-
tion.  Les  objectifs  sont  assez  clairement  définis  :  il s'agit 
de  rechercher  la valorisation de  la masse  importante  des  res-
sources  qui  sont  engagées  dans  l'industrie textile, tout  en  as-
surant  son  insertion dans  la division internationale  du travail. 
Il est  entendu  en  même  temps  que  ces  termes  sont  relatifs  : 
les  jugements  sur  les  ressources  engagées  et  leur utilisation 
d'une part,  sur  les  résultats  obtenus  ou  à  obtenir  - du  point 
de  vue  des  consommateurs  - d'autre part  ne  peuvent  se  fonder 
que  sur  des  comparaisons  avec  les  autres  activités  économiques. 
Par  ailleurs,  centrant  notre  rapport  sur la politique  secto-
rielle textile,  nous  n'avons  guère  insisté sur  un  certain  nom~ 
bre  d'exigences  qui  sont  évidentes  en  elles~mêmes,  sur  le plan 
de  l'activité industrielle générale  :  il s'agit  de  toutes  les 
exigences  d '1?:~1."~9_!1~-~-~~i~~  des  politiques  des  états  membres  dans 
tous  les  domaines  qui  affectent  à  des  degrés  divers,  l'activité 
des  entreprises  dans  un  cadre  conc~rrentiel.  ----- ,__.  -~ 
_j - 20!  r· 
Les  industriels,  confrontés  à  une  concurrence  ouverte,  sont  en 
droit  d'attendre  que  les  conditions  soient  égalisées  dans  tou~ 
te la mesure  du  possible. 
Citons  ici  : 
~  la politique  sociale~  conditions  de  travail, salaires  f6mi= 
nins,  travail  en  équipe,  licenciements 
- la politique  fiscale  :  sur  les  revenus  des  sociétés,  a~ortis~· 
sements,  inpôts  indirects  •••• 
-la politique régionale  :  aides  à  l'investissement,  fermeture 
d'usines, 
- la politique  comDerciale  extérieure. 
C
Si  des  résultats  ont  été  acquis,  des  distorsions  importantes  de-
meurent,  et  une  politique sectorielle ne  peut  se  concevoir  que 
dans  l'ordre d'une  cohérence  d'ensemble.  Ceci  étant dit,  nous 
sommes  persuadés,  au  terme  de  cette analyse,  que  ces  inconvé-
nients,  qu'il  ne  s'agit pas  de  minimiser,  ne  sont  que  d'une  im~ 
portance  secondaire  par  rapport  aux  problèmes  liés  aux  pressions 
concurrentielles  internes  et  externes,  auxquelles  sont  soumises 
les  entreprises  de  l'industrie textile.  Laissons  donc  ces  pro~ 
blèmes  qui  dépassent  l'objet propre  de  notre  étude. 
Les  deux  objectifs définis  plus  haut  ·---valorisation  et  intégra  .. 
tion dans  la division  internationale  du  travail  peuvent  pa 
ra!tre  incompatibles  et le sont,wpartiellement  au  moins  ....  ....  a 
court  terme.  La  compatibilité peut  néanmoins  se trouver  à  un 
certain niveau d'activité,  qui  dépendra,  au-delà  des  délais  et 
des  moyens  d'adaptation nécessaires,  du  niveau  de  compétitivi~ 
té  que  peut  atteindre l'industrie textile de  la C.E.E.  Cela 
signifie qu'il est  possible  de  permettre  une  intensification de 
la pression concurrentielle externe,  dans  la mesure  même  où  une - 202  = 
restructuration interne  permet,  d'une part,  par  l'élimination 
des  unités  de  production et  des  équipements  marginaux,  d'at-
t6nuer  les  pressions  concurrentielles  internes,  et  d'autre part, 
par  une  meilleure utilisation des  ressources  engagées,  de  re-
lever le  niveau  de  compétitivité  des  diverses  entrepriseso 
En  dehors  de  toute position  de  principe  concernant  la  lib~ra­
lisation des  échanges  visant  à  développer  la division  interna~ 
tionale  du  travail,  notre  jugement  porte  sur les possibilités, 
pour  l'industrie textile d'affronter la concurrence  extérieure 
en  particulier celle des  pays  en  voie  de  développement,  puisque 
c'est  de  ce  côté  que  la sensibilité est  sans  aucun  doute la plus 
grande. 
--~ 
Il est  à  la fois  vrai  et  faux  que  l'industrie textile  de  la  \ 
C.E.E.  ne  peut  s'y intégrer,  exactement  pour  les  mêmes  raisons  \ 
_ _j 
qu'elle  n v est  pas  en  mesure  de  s'assurer une  rentabilité  suf'"· 
fisante  dans  l'état actuel  des  choses  :  pour  des  raisons  qui 
tiennent  à  ses  s~_ructures et  à  son  foncti_o~~-~~-~_I;l_t.  Mais  elle 
nous  paraît  pouvoir  s'y intégrer,  à  condition d'opérer  cette  ~ 
restructuration indispensable,  et  certainement  !2-~~-~-bl_~ 
plan  des  entreprises  comme  sur le plan  de  l'emploi. 
Cela  ne  nous  paraît  cependant  pas  être le cas  de  certaines  bran-
ches  d'activités particulières  :  on  voit  mal  comment  la  trans~-:. / 
formation  des  fibres  dures  pourrait  à  la longue  se  maintenir  1 
sans  protection. 
Le  maintien  en  activité  des  entreprises  ne  pourra être assuré 
que  moyennant  une  t~co~~ersion impliquant l'utilisation d'autres 
matières. - 203  -
Il en  est  vraisemblablement  de  même  pour  une  partie  importante 
de  la trans  format ion  du __  j"~·~ e.  La  substitut  ion  des  polyoléfines 
est  une  réponse  logique  à  ce  problèmeo 
Avant  d'examiner  les  exigences  de  restructuration nous  voudrio~c 
rappeler très  sommairement  les  principales  observations  qui  ont 
été  faites  au  cours  du  rapport 
- l'expansion  de  la consommation  est  modérée  (élesticité~revenu 
de  l'ordre de  0,8) 
- une  part  croissante des  dépenses  des  consommateurs  est  ab-
sorbèe  par  les  activités  en  aval  de  l'industrie  textile(~). 
- les  exportationn  ne  représentent  un  facteur  d'expansion  de 
.. _  ........  '"··---~-·-....... ____ ..,_,.  ... --·~ 
la production,  que  pour  les  fibres  et  ~iles  artifi~ielles 
et  synthétiques  et,  à  un  moindre  degré,  pour la bonneterie, 
- les  mélanges  de  fibres  ont  progressé  au  point  d'estomper  les 
frontières  entre les  branches  traditionnelles, 
- les  con~ommntions apparentes  et  1~  production  de  tissus et 
de  fils  de  fi  bres  naturelles  connaiss·~nt  une  stagnat  i.on,  voire 
une  ce~tainG  régre~sion, 
- les  fluctuations  de  la de:nande  sont  ,a_El~~i  __ fiées  aux  stades  suc··-
cessifs  de  la production, 
- si les  balances  commerciales  sont  excédentaires  les  rythmes 
d 1cccroiscement  des  importations  sont  largement supérieuro 
(sauf  en  fils)  à  ceux  des  exportations,  et  ce  d'autant  plus 
que  le niveau d'élaboration des  produits  ent  plus  élev~, 
(1)  1  .  .  1.....  '  ,  ,  ""  ..... l'h  aucune  ana  ys\:.ï~~~~~-~-~-~~!:!.. n  a  ete  consacree  n~-- a-
billement,  ni  aux  circuits  de  distribution,  à  détaut-d'in-
forn-a t r  é-n. - l'Allemagne  et les  Pays-Bas  ont  des  balances  intra et  extra-
C.E.E.  n~gatives, pour  les  pr~duits finis,  tandis  que  les 
autres  pays  de  la C.E.E.  ont  des  balances  excédentaires, 
- 204  -
-dans les  échanges  extra-C.E.E.,  les  pays  industrialisés  sont 
largement  prédominant~, mais  à  l'importation la part des  ~~Y~P! 
est  en  net  accroissement  pour  les produits  d_~hal>i:J.  .  .lJ:~m_e.nt., 
-la proximité  du  marché  ne  constitue pas  - du  moins  à  l'inté-
rieur  de  certaines  limites  ~ une  protection, 
- la part  des  !.!.lJ,l.ir  .. es,  et  donc  la combinaison  salaires.-..produc-
•••  • ·- •  ~  .,,_.  -- -'loo. 
ti  vit  é  joue  t ov.j ours  un  r,ôl~  __ P.~.~P9D:~é:rJ!~t , 
- On  observe  une  liaison entre les  rythmes  d'accroissement  de  la 
production  et  de  la productivité, la France  restant très  en-. 
~eçà  .. de  __ l
9évolution  observée  dans  les autres  pays  de  la C.E.E. 
- Au-delà  des  exigences  d'harmonisation  des  politiques  commer-
ciales,  on  ne  dispose  guère  de  critères  de  références  objec-
tifs dans  la définition des  "prix  anormaux". 
- A  défaut  de  définition d'un  niveau  de  protection optimal,  les_  ·  / 
accords  et mesures  de  protection ne  peuvent  être  appr~ci~s  ~-:. 
qu'au titre de  mesures  de  transi~_.l!~~-~--J:~-~-!lQ.re d'un  ..  _p.l~n. 
~~~~~~r.ucturation, 
.....__ 
- L'intensité de  capital  a  fortement  augmenté  dans  1'  industrie 7 
textile et  cooporte  une  sou·s-utilisatioD du  capital,  _J 
- une meilleure  organisation  de  la production permettrait d'éle-
ver  à  la fois  la productivité  du travail et  celle du  capital 
actuellement  engagé, 
- le coefficient  àe  capital et  les  charges  en  capital ne  sem= 
blent  guère  avoir  augmenté  et  pourraient  vraisemblablement 
diminuer, - 205  ""' 
1 
- les  capacités  de  production  sont  excédentaires 
tien du  mat6riel  ancien  est  défectueus,, 
l'élimina=-
- les  fluctuations  conjoncturelles  accentuent  la sous-utilisa·· 
tion  du  capital, 
(  - les  excfidents  rasent  sur  la rentabilitfi  de  l'industrie tex-
tile.  Les  entreprises narginales  exercent  une  pression  con~ 
\ 
\ 
currentielle  ano·rm.ale, 
- la structure  financière  des  entreprises  est  généralement  bon~ 
ne.  Les  actifs  nets  sont  faibles  par rapport  aux  actifs  bruts, 
- La  part  de  l'autofinancement  est  élevée, 
- Les  décisions,  en  matière  d'investissement dans  le  chef  des 
entreprises  et  en  matière  d'octroi  de  crédits  dans  le  chef 
[
des  institutions  financières,  ne  semblent  guère  se  fonder, 
dans  un  grand  nombre  de  cas,  sur  des  critères objectifs  en 
rapport  avec  la réalité, 
- Les  Structures  de  production  sont  éminemment  morceléeso  En 
'---·-,. 
dehors  d'une multitude  d'unités  artisanales, il y  a  une  pré= 
dominance  de  petites entreprises, 
- La  dispersion des  conditions  de  production et  d'efficience 
des  entreprises  est  extrême. 
Cette  dispersion illustre l'importance  du  secteur marginal 
dans  l'industrie textile, 
L'industrie textile est  fractionnée  en  une  série d'opérations 
ou  de  stades  de  production  successifs,  marqués  par la dis= 
continuité, 
- Au  niveau  des  en  t  :i  • .,:;; .fLi.: i s es ,  1 es  s~  oc  k  _§  re  prés  en  t en  t  des  v o .... 
lumes  considérables  :  la  rotati~n des  stocks  est  anormale~  ,  ..  ,..- ,.  ____.,......_  ..... ,._,._ 
ment  ~asse, pesant  sur  la trésorerie des  entreprises, - la discontinuité  et  les  stocks  jouent  un  rôl~ important  dans 
les  fluctuations  textiles, 
il paraît  indispensable  d'organiser la production  selon  des 
pr~nc~pes de  continuité, 
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- les  dégagements  de  main  d'oeuvre  sont  effectués  au  rythme 
1,5%  par  ano  Cela  représente,  d'ici !975,  des  dégagements  '  .  .  -,~ ..  ,...,- ·~ 
l'ordre  de  200o000  personnes, 
d~---.'M 
d~'"W" 
-l'augmentation  de  la productivité est,  dans  tous  les  pays  de 
la  C.E.E.  plus  que  proportionnelle  à  !~augmentation de  la pro-
duction, 
- Si  les  productions  de  fibres  chimiques  et  la bonneterie  con~ 
naissent  une  stabilité,voire une  légère  augm~ntation des  ef-
fectifs,  tous  les  autres  secteurs  d'activité opèrent  des  dé= 
gagements,  qui  dans  1es  brancl}e_§__~_:r§._QJ.~~-e>!i.~-~_!1:~~,  représentant 
près  de  50%  du  total,  atteignant  un  taux  annuel  _d~  3,  ?%." 
- la prolongation des  tendances  actuelles  permet  de  situer l'aug-
mentation  de  la production  à  30%  et  la.réduction d'effectifs àl 
15%  (soit  250o000  personnes)  d'ici !975  (par  rapport  aux  ni~- ~ 
veaux  de  !966, 
- La  prise  en  considération  de  l'intensification en  cours  des 
pressions  concurrentielles  amène  ~réviser la prévisionprécé= 
dente  :  la nécessité d'accroître la productivité  à  moins  de 
voir  se  détériorer la balance  commerciale  ferait  passer la J 
réduction  des  effectifs  à  quelques  I9  à  20%  (soit  3IO  à 
330.000 personnes), 
Il paraît  impossible  de  chiffrer la répercussion  d'une  li~ 
béralisation des  échanges,  en  dehors  d'hypothèses  extr&me~ 
totalement  arbitra~res. - 207  -
Sur  la base  de  ces  diverses  observations,  on  doit  définir la 
restructuration selon  deux  pô_le_~- :  élimination et  organisation, 
et  sur  deux  plans  :celui  des  objectifs  et  celui  des  moyens. 
-·---- ........ ------ ....,_,  ..... ,.....  ~  .......  ·~  ...... 
I.  Elimination 
L'élimination doit  concerner  d'une part  des  unités  de  pro~ 
duction  et  d'autre part  des  équipements. 
- équipements. 
il s'agit  non  pas  de  détruire  pour  le principe,  mais  pour 
revaloriser le stock  de  capital  de  l'industrie textile. 
Puisqu'il s'agit  u'0ponger  des  excédents  de  capacité, il 
est  a  priori  indiffé~ent  que  le matériel soit  amorti  ou 
non,  oais  en  fait  1:: s capacités à  éliminer  sont  largement 
amorties. 
Il s'agit  donc  bien  d'organiser  une  destruction matériel-
le,  afin d'accroître la valeur  (ou  la rentabilité)  du  ca~ 
pit  al  reste.r..t, 
~ unité  de  production. 
Le  problème  de  l'élinjnation d'unités  de  production,  est 
évidc~ment lié  à  celui  de  l'élimination physique  des  équi-
pements.  Meis  il s'agit, au-delà  de  celle-ci,  de  rédu~re 
la dispersion  d~s  centres  de  décision  qui  exercent,  a tra-
vers  les  fluct~ations  de  la conjoncture,  des  pressions  con-
currentielles  dêsorJon~ées,  sans  aucun  rapport  avec  les 
exigences  imposées  aux  grands  investissements  dans  les 
techniques  de  pointe. 
Mais  il s'agit  également  d'éliminer  des  unités  de  produc~ 
tion  dans  le endre  dez  concentrations  qui  s'imposent  pour 
permettre  une  utilisation plus  rationnelle  des  équipements 
valables. 
Il n'est  pas  possible  de  chiffrer ainsi  sans  plus  et  glo-
balement  l'empleur  des  éliminations  nécessaires. 
Cela  implique  pour  chaque  branche  d'activité  - compte  tenu des  substitutions  et  similitudes  techniques  pouvant  exis~ 
ter aux  divers  stades  de  fabrication  - une  définition des 
.  '  ,,  1  .  ,  (l)  .  t  .  cr1teres  permettant  d  evaluer  es  capac1tes  ,  un  1nven  a1-
re  de  ces  capacités  et  une  mesure  du  degré d'utilisation. 
Nos  informations  nous  conduisent  à  affirmer  que  les  excé-
dents  de  capacité  sont  plus  importants  et  les  équipements 
.  (2)  ,.  '  4  ,  ,  d  1  f  plus  anc1ens  qu  11  n  appara1t  generalement  ans  es  a  -
firmations  et  publications  officielles. 
Il nous  paraît  important  de  souligner  qu'en l'occurrence 
c'est la conservation  et  non  la destruction  de  matériel  ex-
cédentaire  qui  relève  d'un malthusianisme  périmé.  Et  cette 
mesure  d'assainissement  ne  servirait  à  rien,  si l'élimina-
tion demeurait  en-deçà  des  excédentso 
Quant  aux  moyens,  il faut  distinguer  deux  perspectives 
différentes  : 
- dans  un  contexte  donné  de  protection relative  du  marché, 
l'élimination doit  pouvoir  se  financer  elle-même,  au  ni= 
veau  de  l'industrie. 
Compte  tenu  de  certaines  caractéristiques  notées  plus 
haut  =  inélasticité  de  la demande,  qui  accentue  la pres-
sion  de  la surcapacité  sur  les prix,  faiblesse  des  ac~ 
tifs nets  et  solidité  de  la structure  financière  moyenne  -
(1)  Il faut  évidememnt  rappeler  ici les  choix  à  opérer 
quant  au  travail  en  plusieurs  équipes  (cf.  Chap.5) 
(2)  dans  cette affirmation,  il est  évidemment  tenu  compte 
du  fait  que  des  équipements  anciens  peuvent  être 
"modernisés".  Même  en  excluant  ces  équipements  lvaf-
firmation  demeure  entièrement  valableo 
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il devrait  ~tre ais€  de  pr€lever  sur  les  revenus  suppl€men= 
taires  que  susciterait  l'assainissement,  une  réserve  per= 
mettant  de  financer  l'éliminationo 
Il ne  resterait  qu'à  résoudre  un  problème  de  credit~  pUlS·" 
que  l 9élimination précéderait  nécessairement  l'augmentation 
de  revenus. 
L'intensification  des  presslons  concurrentielles  ne  permet 
guère  d'appliquer  ce  raisonnement 
compte  tenu  de  l
1etat  actuel  des  choses  ~restructuration 
tardive,  rentabilité  insuffisante  .,  il n'est  pas  possible 
d'imposer  (toute)  la charge  financière  aux  entreprises  via-
bleso  Au  moment  même  où  il est  nécessaire  de  concentrer  -
et  de  financer  =tous  les  efforts  sur  l'organisation  de  la 
production  et  de  son  écoulement~ il serait  contradictoire 
de  leur  imposer  des  charges  qui  dépasseraient  leurs  moyens. 
[
Le  degré  de  participation des  entreprises  aux  charges  fi= 
nancières  de  l'assai~i~sem~nt  ~evrait :tre lié  aux  décisions 
quant  au  rythme  de  l~beral~sat~on des  echanges. 
Nous  croyons  nécessaire  d'insister sur  divers  obstacles  en  ma= 
tière d'élimination  qui  doivent  être  levés 
interventions  régionales  - syndicale  ou  politique  - contre 
les  fermetures, 
prévision  et  organisation  des  dégagements~ et  de  la recon= 
version,  y  compris  sur  le plan  de  la  formation  profession= 
nelle, 
prise  en  charge  d~:  dépenses  liées  aux  licenciementsc 
En  m~me temps  que  !~élimination, il s 9agit  de  promouvoir  les 
investissements  et  il ne  peut  être  question  de  limiter les "entrées''  ou  créations  nouvelles. 
On  devrait  néanmoins  simultanément 
- lier les  crèations  nouvelles  à  des  éliminations  afin  de  ne 
pas  donner  un  avantage  à  la création  à  neuf  par  rapport  aux 
firmes  anciennes,  supportant  une  partie  des  charges  finan~ 
cières, 
~  contrôler  les  investissements  bénéficiant  de  subventions  ou 
de  primes  d'intérêt,  afin  dvéviter  d'alimenter  par là la 
surcapacité,  que  lion  s'efforce  de  réduire,  par  ailleurso 
2o  Organisation 
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Nous  entendons  par  organisation  ~  l'aménagement  des  structu-
res  de  production  et  des  conditions  de  fonctionnement  de 
l'industrie textileo 
Cet  aménagement  doit  permettre  une  utilisation plus  ration= 
nelle  et  donc  plus  efficiente  des  ressources  engagées~  étant 
donné  nos  conclusions  relatives  à  la disproportion  des  moyens 
par  rapport  au  résultato 
Cet  aménagement  concerne  évidemment  la structure  des  entre= 
prises  il semble  indispensable  de  réaliser  une  concen-
tration  des  structures  de  production~  sur  le  double  plan ver-
tical et  horizontal. 
Il ne  peut  être  question  de  reprendre  ici  ce  qui  a  été  dit 
plus  haut  de  la nécessité  d'organiser  une  production  en  con-
tinu,  afin  : 
~  de  réduire  la longueur  du  processus  de  fabrication,  en  vue 
d'accroître  sa  souplesse  d'adaptation  aux  variations  de  la 
demande, 
~  de  réduire  les  arrêts  intermédiaires  et  la  charge  de 
stock  qu'ils  impliquent, - 2II  -
- de  réduire  le  poids  de  certaines  fonctions  commerciales 
intermédiaires, 
- d'accroître le  degré  d'utilisation  du  capital,  par  l'or= 
ganisation  systématique  des  entrées  de  mati~res et  des  sor-
ties  de  produits. 
Les  modalités  d'application peuvent  évidemment  varier, l'es-
sentiel  ne  se  situant  pas  au  n1veau  des  structures  juridi• 
ques,  mais  bien  au  niveau  de  l'organisation  de  la production. 
Par  ailleurs, il faut  viser  également  à  la mise  en  place 
des  structures  permettant  un  allongement  considérable  des 
séries  de  fabrication,  afin,  ici aussi,  de  développer  le 
degré  d'utilisation du  capital. 
L'allongement  des  séries  de  fabrication  suppose  une  orga~ 
nisation  de  la spécialisation.  Compte  tenu  cependant  d'une 
tendance  fondamentale  à  la diversification  - les  facteurs 
de  diversité  jouant  un  rôle  de  plus  en  plus  important  dans 
les  dépenses  de  consommation  ~  la spécialisation n'apparaît 
en  définitive possible  qu'à  condition  de  pouvoir  intégrer 
dans  une  même  structure  commerciale  des  unités  technique~ 
ment  spécialisées. 
Il n'est  guère  possible  de  répondre  aux  exigences  de  di~ 
versification,  sans  abaisser  le degré  d'utilisation du  maté-
riel, 
tal. 
au  nom  de  concentration  sur  le plan  horizon-
Cette  double  intégration,  verticale  et  horizontale,  ne  peut 
atteindre les  obja~tifs visés  qu'à  condition d'être,  dans 
.  ""  .  '  .  ses  modalltes,  en  quelque  sorte  ouverte  :  11  ne  peut  s  ag1r 
de  circuits  fermés  sur  eux~mêmeso Nous  ne  pouvons  assez  insister sur  l'aspect  organisation 
de  cette structuration(l), 
-pour des  raisons  techniques,  l'accent  est  mis  sur  les  élé-
ments  de  continuité  du  processus.  Ceci  n'empêche  pas  des 
entrées  et  des  sorties  à  tous  les  niveaux,  à  condition 
que  celles~ci ne  soient  pas  morcellées  en  une  multitude 
"d'infiniment petits", 
-pour  des  raisons  commerciales,  l'accent  est  mis  sur  la  di~ 
versité 1  qui  doit  être  rendue  compatible  avec  la  spécula~ 
tion technique. 
Ceci  n'empêche  pas  non  plus  des  entrées  pour  complèter 
des  gammes  de  produits. 
Enfin,  cette  concentration doit  permettre  et  d'asseoir  les 
entreprises  sur  le plan  financier,  et  de  réduire  les  risques 
en  diversifiant  le  champ  d'aétivité. 
Cette restructuration  implique,  au~·delà de  la mise  en  com= 
mun  des  ressources,  un  déplacement  des  efforts  d'investisse~ 
ments. 
- 2!2  .. 
Si  l'on  exam1ne  l'industrie textile,  dans  son  découpage  ac-
tuel,  on  constate  que  toute l'attention porte  sur  un  certain 
nombre  d'équipements  stratégiques,  sur  lesquels  se  concentrent 
les  efforts  d'investissements.  On  ne  conçoit  presque  pas  de 
raisonner  autrement  qu'en  métiers  ou  en  broches.  Or  ces 
équipements  sont  surabondants. 
(1)  En  vue  de  réaliser une  telle restructuration,  on  devrait 
pouvoir  disposer  d'une  image  des  divers  flux,  c'est-à-
dire  d'un  tableau  des  échanges  inter-industriels textiles. 
Faute  de  moyens  et  de  temps,  nous  n'avons  pas  pu  mener 
à  bien l'élaboration d'un tel tableau  ;  les  travaux  en  ce 
sens  devraient  pouvoir  être poursuivis.  Nous  avons  déjà 
signalé les  travaux  importants  qui  ont  été réalisés,  en 
ce  sens,  en  Belgique. ~·  213  ~ 
L ' ac c en  t  do i t  dès  1 or  s  ê t r e  mi s  dans  1 es  déc i s i ons  d 
9 in  v es  <-, 
tissement  sur  leur  utilisationo  Il s'agit  dès  lors  de  faire 
des  investissements  en  matière  d 9ordonnancement  de  la  produc~ 
tion,  de  gestion  de  stocks,  de  manutention,  de  finissage, 
etCoeo 
Par  ailleurs,  il s'agit  d'organiser  l'écoulement  des  produits 
et  leur  adaptation  à  la demande  ce  sont  dès  lors  des  in~ 
vestissements  commerciaux,  tant  à  l'exportation  que  pour  les 
livraisons  sur  le marché  intérieur,  qui  doivent  être  effec~ 
tués. 
Ici  aussi  des  problèmes  de  moyens  se  posent.  L'analyse  de 
la structure  financière  des  entreprises  nous  conduit  à  pen~ 
r:er  qu'une  partie  tr~s importante  de  ces  investissement  peut 
\être autofinancée,  dans  la mesure  surtout  où  il est  question 
de  modifier  l'affectation des  réserves  d'amortissements, 
dans  la mesure  aussi  où  la restructuration devrait  permettre 
de  libérer  des  fonds  importants  engagés  dans  les  stocks  (va-
leurs  d'exploitation).  Mais  cette  lib~ration ne  peut  être 
immédiate  et  en  tout  état  de  cause,  il est  vraisemblable  que 
l'autofinancement  ne  pourra  suffire  pour  atteindre  avec  la 
rapidité voulue  un  niveau  de  compétivité  supérieur. 
L'appel  aux  marchês  de  capitaux  suppose,  en  dehors  des  assi~ 
ses  financières  que  la  concentration  fournira  aux  entrepri= 
ses,  des  perspectives  de  rentabilité suffisantes,  en  d'au= 
tres  termes  d~garanties.  Ces  g~ranties  ne  peuvent  être liées 
qu'à la définition d'une  politique  de valorisation  de  l'in= 
d  t  .  t.,  {1)  '  _..  .  us  rle tex  l~e  ,  et  a  la  levee  des  lncertitudes  concernant 
(1)  Il n'est  pas  inutile  de  citer  l 9 exemple  des  Pays=Bas,  où 
dans  le  cadre  d'une  volonté  de  valorisation  et  de  re-
structuration,  l'état  a  fourni  les  garanties  nécessaires 
au  financenent  extérieur  des  investissements,  à  candi~ 
tion  que  l'entreprise  investisse  un  montant  identique. ~  2I4  -
la libéralisation des  échangeso  C'est-à~dire,  en  définitive, 
à  la  d~finition d'un  calendrier  précis  des  opérations  do 
restructuration  et  de  libéralisation. 
L'organisation de  la production,  dans  le  cadre  de  cette  dou·· 
ble  intégration,  suppose  évidemment  que  soient  supprimés  tous 
les  obstacles  à  la concentration,  en  particulier sur le plan 
fiscal,  mais  également  sur le plan  de  la législation  sociale~ 
Cette restructuration  de  l'industrie textile,  centréee  sur 
l'organisation  de  la production,  suppose  en  outre  une  action 
sur trois  autres  plans 
- les  structures  professionnelles, 
-l'industrie de  l'habillement, 
- la conjoncture. 
Nous  ne  pouvons  que  définir  sommairement  ces  actions  ir-dis= 
pensables 
- les  structures  professionnelleso 
Nous  avons  déjà  souligné,  à  maintes  repr1ses,  les  transfor· 
mations  profondes  qui  s'opèrent  dans  l'industrie textile  : 
les  mélanges  de  fibres  en  tous  sens  d'une  part,  l'importan·~ 
ce  croissante  du  débouché  d'autre  part. 
Les  structures  professionnelles  sont  basées  essentielle= 
ment  sur  des  distinctions  de  fibreso  Avec  le développement 
des  mélanges,  les  frontières  se  sont  estompées  très  forte-
mento  C'est  dire  que  les  structures  professionnelles  sont 
en  décalage  =  et  le  décalage  va  croissant  ~  par  rapport  à 
la réalitéo  Ceci  est  en  particulier le  cas  des  semi=pro= 
duits  (fils  et  tissus)  qui  deviennent  de  plus  en  plus  net= 
tement  intertextiles. 
j 
~) 
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AU  niveau  des  produits  finis~  certain~ branches  d'activité 
-comme  la bonneterie  ou  le tapis- sont  totalement  inter-
textiles  quant  aux  mati~res utilisées  et  ne se  diff€renci2~t 
que  par  une  technique  de  production  ou  un  usage  finalo 
Sans  entrer  dans  les  details,  nous  croyons  devoir  affirmer 
fortement  qu'une  restructuration  des  entreprises,  selon 
les  principes  énoncés  plus  haut,  suppose  en  même  temps  une 
transformation  des  structures  professionnelles  dans  le  sens 
intertextile.  Cette  restructuration professionnelle doit 
aussi  s'étendre  à  l'industrie de  l'habillement. 
L'industrie  de  l'habillement. 
Notre  analyse  a  mis  en  lumi~re deux  points  tr~s  importants  : 
•  l'importance  du  débouché  et  la nécessité  d'une  saisi 
du  marché  pour  l'industrie textile, 
•  la détérioration  des  balances  commerciales,  surtout  au 
niveau  des  produits  de  l'habillement,  et  ses  répercus-
sions  en  amont. 
Nous  avons  déjà  souli~né le  caract~re totalement  artifi~ 
ciel de  la séparation,  au  niveau  des  structures  profes= 
sionnelles,  entre l'industrie textile  et  l'industrie  de 
l'habillement.  A  défaut  de  renseignements(!),  nous  n~avons 
pas  pu  analyser  l'industrie de  l'habillement,  et  l'indusr· 
trie textile se  trouve  confrontée  à  ce  même  défaut  d'in= 
formationso 
1  '  industrie  de  l'habillement  forme  en  quelque  sorte 
écran  et  l'ine~~t~ie textile ne  perçoit  qu'une  image  dé-
formée  du  marché.  Au  terme  de  notre  analyse,  nous  devons 
(1)  Ceci  est  vrai  pour  les  industries  allemandes  et 
hollandaises. souligner 
....  que  les  perspectives  d'avenir  de  l'industrie textile  pas,,. 
sent  nécessairement  par  celles  de  l'industrie  de  l'ha= 
billement, 
~  que  la restructuration  des  entreprises  doit  siétendre 
à  l'industrie  de  l'habill~~ento  L'organisation  de  la pro-
duction  et  de  l'écoulement,  qui  implique  la connaissance 
du  marché,  doit  nécessairement  intégrer l'industrie  de 
l'habillement. 
Nous  devons  ajouter  que  l'absence  d'analyse  de  l'indus~ 
trie de  l'habillement  et  des  circuits  de  distribution nous 
paraît  constituer la limite la plus  grave  de  notre  étudeo 
La  connaissance  de  ce  qui  se  passe  en  aval  est  également 
indispensable  pour  une  compréhension  des  phénomènes  de 
conjoncture. 
La  conjonctureo 
Etant  donné  liimportance  des  fluctuations  conjoncturelles 
et  de  leurs  incidences  sur  le degré  d'utilisation des 
capacités,  sur  les  niveaux  et  variations  de  stocks,  sur 
les  prix  et  la rentabilité,  sur  le  commerce  extérieur  en~ 
fin,  il ne  paraît  guère  possible  d'envisager  une  politi~ 
que  sectorielle qui  a:t':t'ectero.it  toutes  ces  variables,  -\  __ 
sans  intégrer  une  action visant,  sinon  à  maîtriser,  du  ~­
moins  à  régulariser  ces  fluctuations.  Au-delà  de  la res= 
tructuration des  entreprises  qui  doit  jouer  dans  ce  sens, 
une  telle action  implique  principalement  des  mesures  sur 
- 2I6  ~ 
le plan  de  la connaissance  des  mouvements  et  de  l'infor-
mation  d'une part,  sur  le  plan des  pratiques  commerciales~ 
d'autre part. ~  2I7  = 
Au-delà  de  la restructuration  de  l'industrie textilej il 
faut  en  mesurer  les  conséquences 
- conséquences  financières 
•  (Il  y  a  un  certain prix 'à  payer  pour·  ~e~aloriser un 
ensemble  de  ressources. 
- conséquences  en  matière  d'emploio 
Nous  avons  insisté  sur  le  fait  que  de  toute  manière 
l'industrie textile  dégage  et  dégagera  des  effectifs  à 
jet  continu,  que  ce  soit  parce  que  la production  regres-
se  par  manque  de  compétitivité  ou  que  ce  soit  en  ral= 
son  des  accroissements  de  productivitég  Nous  pouvons  nous 
contenter  d'extrapoler les  tendances  actuelles  et  éva~ 
luer  les  dégagements  à  300.000  personnes  (de  I966  à 
I975).  Si  nous  introduisons  des  perspectives  de  libéra-
lisation plus  poussée  des  échanges,  et  décidons  les  me~ 
sures  de  restructuration nécessaires  pour  permettre  à 
l'industrie textile d'affronter la concurrence  extérieu-
re,  le  volume  des  dégagements  pourrait  atteindre  des  ni-
7Z: ~eaux nettement  supérieurso 
Il faut  dès  lors  organiser la réduction  des  effectifs 
et  les  créations  d'emplois  nécessaires. 
Compte  tenu  : 
=  d'une  tendance  apparemment  irrEversible  vers  la libé= 
ralisation des  échanges, 
~  de  l'importance  des  ressources  engagées  dans  l'indus-
trie textile, 
de  liimportance  des  dégagements  de  main  d'oeuvre  qul  en 
résulteraient, 
l'essentiel semble  se  situer  dans  la définition  du  ca= lendrier  : 
- de  la libéralisation, 
- de  la restructuration des  entreprises, 
- des  dégagements  de  main  d'oeuvre. 
Cette  conclusion  essentielle comporte,  en  sous~ordre, 
deux  considérations  importantes 
- l'industrie textile étant  un  ensemble  composite, 
l'approche  des  problèmes  doit  être  sectorialisée.  Mais 
nous  avons  observé  que  la dispersion  des  conditions  et 
situations  des  firmes  individuelles  l'emporte,  de  très 
loin,  sur  les  différences  entre  branches  de  production. 
La  notion d'industrie  textile~ et  la justification de 
l'approche  d'ensemble  adoptée,  se  dégage  bien  des  si· 
militudes  observées. 
- la politique  commerciale  ne  constitue  pas  un  préalable. 
S'il est  entendu  que  la politique  commerciale  est  im= 
portante,  c'est  en  ce  sens  que  sa définition  est  néces] 
saire,  non  pour  l'organisation d'une  protection,  mais 
pour  lvorganisation  de  la restructuration  nêcessaireo 
Car  les  problèmes  de  structure  interne  dominent  large= 
mento 
Paris,  le  2I  Janvier  1969 
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